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L'ATTITUDE DE LA FRANCE

A L’EGARD DE L’ESCLAVAGE
PENDANT LA REVOLUTION

INTRODUCTION
L’esclavage. Le raouvement anti-esclavagiste au XVIIlr sidcle,
en Am6rique, en Angleterre, en France; les proraoteurs de
ce mouvement et leur influence sur l opinion en g6n6ral.
Les Amis des Noirs. — Intensity de la traite a la veille de la
Revolution Frangaise, enrichisseraent des plus grands ports
de France par ce trafic. Conditions 6conomiques et elements
defavorables e Emancipation.
Dans les colonies europ^ennes dAmerique, Fesclavage des
noirs etait une institution uniquement fondee sur un abus de
la force. Cre6e de toutes pieces par une politique barbare et h
courte vue, maintenue par la violence, nous verrons qu elle
put etre abolie d un coup, par une simple mesure legislative,
lorsque les peuples qu elle deshonorait sentirent qu'ils ne
pouvaient violer plus longtemps les lois morales. En raison
mfcrae de son caractfcreartiliciel, I'esclavage desnfcgres apparut
plus odieux encore que tout autre, car il £tail 1'exploitation
de lhomme par Fhomme, sans pr^texte comme sans excuse,
et seulement au nom du droit du plus puissant.
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De celte derniere forme tie I'esclavage, incomparablement
plus cruelle que celle qui avait sevi dans I'Anliquitd et qui se
perpdlue de nos jours encore en pays musulmans, il faut
cbercher 1'origine dans les moeurs mfimes des Cspagnols et
des Portugais, peu enclins au travail manuel el Irop indolents pour s'y adonner eux-mOmes. Ces deux peuples trouverenl de bonne beure profitable de joindre le trafic des
esclaves a tous ceux qu'ils pratiquaient ddj& le long des c6tes
africaines, et ils continufcrent longtemps, bion que sur unc
petite echelle, ce commerce dabord entrepris pour leurs
colonies du ISouveau-Monde, allant sur les cdles d'Afrique
pour acbeler des noirs qu’ils Iransportaient de 1’autre c0l6 de
l'Atlantique, d abord pour eux, puis pour les vondre dans les
colonies anglaises et franchises. Le fameux prince Henri
palronnait dejk une compagnie qui sdtait formee k Lisbonne
et le marebd de cette ville en dtait devenu trfcs important,
avanl mfime que les ddcouvertes de Christophe Colomb lui
eussent ouvert un ddbouebe imprevu.
Cest en 1503 que quelques esclaves noirs furent pour la
premiere fois amends a Hispaniola i) ; on s'aperQut bien vile
qu'ils dlaienl beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus rdsistantsque les Indiens du pays, en parliculier pour le travail
extdnuant des mines. Le cdlfcbre dvfcque Las Casas, ddfenseur
des malheuretix Indiens qu’on faisait pdrir par milliers en
les astreignant k un labenr excessif, propose alors k Xim6n6s
d organiser mdlbodiquement une population de noirs pour
ces travaux des mines, mais le cardinal-rdgent refusa. Toulefois, Cbarles-Quint devait montrer moins de scrupules; d6s
1517, il accordait a un gentilbomme flaniand une patente qui
lautorisait k in trod uire ebaque annde 4.000 esclaves africains
dans les iles de Porto-Rico, Hispaniola, Cuba et la Jamaique;
et c’est a cette concession que I on peul faire remonter l'origine de la traite des nfcgres. Trfcs lucratif, ce commerce allait
se gdndraliser, et les armements de bateaux ndgriers se mul1) Nom donnt’- par Colomb
le 6 dlcembre 1492.

h

Saint-Doroingue, lorsqu’il y d£barqua
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tiplidrent promptement dans los ports europdens. L’Angleterre, la France, la Hollande y prircnt une part active, et,
non contentes dc transporter des esclaves dans lours propres
colonies, dies se disputdrent la traite pour les colonies espagnoles de I’AmSrique Ccntrale ct do. l'Amdrique du Snd. Au
moment de la Involution franchise, on dvaluait k 74 000 le
nombre dc travailleurs ndgrcs transport's cheque annde en
Amdrique; 38.000 l'dlaient par les Anglais. 20.000 par les
Franca is, 4.000 par les Hollandais et 2.000 par les Danois. Ce
ravitadlement constant et formidable diait ndcessitd par la
mortalitd excessive des esclaves, qui dtait presque triple de la
natalild.
Kncore ces 74.000 noirsqui arrivaient aux colonies n’dtaientils qu’une faible partie des victimes de ce barbare commerce
de vies huniaines; et, pour un imporld, quatre dlaienl rnorts
ddjft, succombant aux soulTrances du trajet — durant lequel
les pauvres gens etaient enchainds et parquds comme du
bdtail — succombant surtout au cours de ces alTreuses
cbasses h I'homme organisdes sur le continent africain pour
pourvoir aux achats des negriers. Aussi la ddvastation s’dtendait-elle de proche en proche, les villages disparaissaient, les
populations etaient dgorgees dans la rd*dsiance ou vendues;
la traite dtait une prime aux brigandages, aux guorres atroces,
k l’anarchie, qui durant trois siecles ne devaienl plus cesser
de ddsoler l’Afrique occidentale, y faisant rdgner la sauvagerie, empdchant le progres de toule civilisation.
En ddpit des gains matdriels, de tels crimes ne pouvaient
que linir par soulever la rdprobation gdndrale. Les iddes
humanitaires du xviue sidcle etaient trop violemment heurldes
par la traite, et des protestations indigndes allaient se faire
entendre de toutes parts, une attaque mdthodique allait
s’organiser contre une institution aussi ndfaste el pour la
reconnaissance absolue des droits humains les plus sacrds. La
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Revolution devait enfin rdaliserce quo mi'mc le3 principes du
christianismo n’avaient pu fuire admettre, ot le sidcle philo*
sophique par excellence devait secouer Ies consciences do
PKurope tool cnti&re.
Les Etats-Unis, oft les principes do libertd furent pour la
premifere fois uppliquds, et surlout les Etats du Sud qui souffraient ddjft de la malediction qu’apporte avec lui I’esclavage,
avaient ft plusieure reprises demands I'ubolition de la traite.
D'abord,la mdtropole anglaise avait fail la sourde oreille : elle
gagQait trop ft ce commerce pour vouloir le supprimer...
Puis, lorsque l'lnddpendance des colonies anglaises d'Amdrique fut rcconnue, el quo la Constitution nouvelle tut redigde,
les homines mftme les plus honndtes et les plus consciencieux
de la nation se sentirent pris de peur devant Pampleur du
problftme qu’iU auraient k rdsoudre s'ils touchaient a une
question aussi brftlante,et, soit patriolisme excessifel errond,
soil faiblesse morale, ils laissftrent persister un dlat tie choses
ddjft ancien,qui allait demeurer conime une ndgation vivante
de leurs nobles principes. I n mouvement philanthropique en
favour de Emancipation des ndgres ne s’en propagea pas
moins sur tout le territoire de Pi nion, grftce k la secte des
Quakers (I), — qui, dfts 177t, avaient expulse de leur Socidtd
tous ceux qui se trouvaient intdressds dans la traite, — grftce
&JohnWoolman, ft Benezet et ft Warner Mitlin; cc mouvement devait aboutir ft certaines mesures contre l importation
des negres dans neuf des Elats nouvellement reconnus, ainsi
qu'ft Emancipation de tous les noirs nds depuis I77G en
Pennsylvanie.
En Anglelerre, le cri pour Tabolition de la Iraite se (it
entendre dfts 1780, et si, en 1784, les colons propridtaires
(1) Ce sont les Quakers qui commencfrent Capitation nnti-esrlnvagisle
en AmSrique d&s la lin du xvii" sidcle. En Augleteire, ils dovaient prdsenter la premiere petition k la Chainbre des Communes en faveur de
I'abolition de la traite.

—il —

d’esclaves chcrchferent 5 sauvegnrder leurs intdrets des conse
quences possibles de ce mouvement en obtenant le Consoli
dated slave-acty William Pitt osa pourtant, en 1788, parler
en plein Parlement de l'abolition de la traite (1). Le philan
thrope anglais Ramsay, Granville Sharp, et surtout Thomas
Clarkson, le jeune el brillant professeur de PUniversite de
Cambridge, surexcitaient alors (opinion anglaise par des pam
phlets, des ex positions coloniales. Les abolitionnistes aimaient
h s’appuyer sur cette phrase fameuse prononcde en 1772 par
lord Mansfield : The air of England has long been too pure
for a slave, and every man is free who breathes it. Every
man who comes info England is entitled to the protection of
the English law.
En 1783,une association s’6tail formtfe h Londres lant pour
la delivrance des esclaves des Antilles que pour decourager
la traite sur les c6tes d’Afrique. C’est deux ans plus tard que
le l)p Pinkard, vice-chancelier de FUniversitd de Cambridge,
proposait comine sujet du prix de latin : An liceat invitos in
servitulem dare? Est-il permis de laire les hommes esclaves
malgr6 eux?) Clarkson, alors dtudiant, avait remportS leprix,
el l’&nnde suivanle, il publiait Pouvrage sous ce titre ; Essay
on the Slavery and Commerce of the Human Species. Ce
livre devait laire. dpoquedans la lutte qui commcmjait contre
Pesclavage. En 1787, l association dont nous avons parle plus
liaut cl dont Granville Sharp 6tait le president, William Wilberforce et Clarkson lesesprits dirigeants, se rdorganisait sur
une base sdrieuse en vue de supprimer la traite.
Cepcndant, c’est de France qu’avait jailli le premier dclair
de cet iddal philosophique capable d’dvciller ainsi le monde
entier. C'dtaient Montesquieu, Rousseau, Vollaire, F'ilangieri
et Raynal qui uvaicnt tonn6 avec lc plus de force contre .
(1) II y devait, d’ailleurs, rencontrcr ^opposition la plus violent©, el,
malgrl tous les efforts de Wilberforce et de ses ainis, I’interdiction de
la traite ne prondra force de loi. dans les colonies anglaiscs, qu’au
ltr janvier 1808.

—
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I'odieux trafic. Kt c’est on France qu’allaient dire promulgudes pour la premiere fois des lois qui frappcraient do moi l
la plus iujuste des inslilutions. A la Convention nationalc
appartient I’honneur d’avoir votd raffranchissement des
esclaves dans toutes les colonies franooises, on sa stance du
16 pluvidsc an II (1).
Montesquieu surloul avail sound lo glas do l’esolavage
dans son Esprit des Lois, rdclamanl ainsi son abolilion un
demi-siecle avant la Involution. « II n’csl pas bon par sa
nature », disait-il, « il n’est utile ni an multrc, ni ii Fesclave;
&celui-ci, parce qu’il ne peut rien faire par vertu; a celui-la,
parce quil conlracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu il s’accoutume insensiblement h. manquer ^ toutes les vertus morales, qu i I devienl lier, prompt,
dur, coldre, voluptueux, cruel... Dans le gouvernement
monarchique, ou il est souverainement important de ne
point abattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point
d’esclaves. Dans la ddmocratie, ou les lois doivent I’aire
leurs efforts pour que lout le monde soil aussi egal que la
nature du gouvernement pout le permettre, des esclaves sont
conlre l'esprit de la Constitution... »> (2).
Et, certes, il est bien vrai que l’esclavage a l effet le plus
desastreux sur les intelligences et sur les moeurs, non seulement pour les esclaves, mais encore pour leurs propridtaiies.
Et ce n’est pas uniquement Fordre moral, mais aussi l or Ire
economique mdme des socidtds civiles qui en est gravement
endommagd. La prospdrite publiqueen esl vicide jusque dans
ses sources. Sexploitation de I’homme par riiomme, et qu il
s’agisse de l’exploitation de l’homme faible par Fhomnie fort ou
de l’homme pauvre par le riche, esl toujours une exploitation
dgoiste et sans dgard .pour l’interdt d’autrui. File est done
un crime supreme contre 1'humanitd, et il esl logique et
juste qu elle porte toujours en elle-mdme son ebatimont.
C’est d'ailleurs une erreur, — et Montesquieu l a fort bien
(1) 4 fdvrier 1794.
(2) Montesquieu, De I'Esprit des Ix>if. XV.
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souligntSe, — d'imaginer que les esclaves noire sont indispensables cn de cerlains climats et pour certains Iravaux auxquels les blancs, a les en croire, ne sauraient s'adapter : « il
n'y a peul-fttre pas de travail sur la terre oil I on ne pftt
engager des homines libres ». II suffit de considerer la ques
tion da poinl de vue de rhumanitd et du bon sens pour s en
rendre compte. Les dangers de l’escluvage sont, du reste,
multiples, et cetix qui ne veulent pas les reconnaitre sont
bien vraiment des ennemis de la sociAtA.
Toulefois, si cette institution existe quelque part, que de
precautions seraient ndcessaires pour dviter les ddsastres! de
cela aussi Montesquieu avail averti son siAcle, indiquant que
ce n'Alait qu’en traitant ses esclaves avec humanity qu’on
pouvait espArer prevenir tout le danger qu'entralne avec eux
leur grand nombre. II avail montrd les Athdniens traitant les
leurs avec une grande douceur, de sorle qu’ils ne troubl&rent
point 1’Ktat com me ceux de LacldAmono. Les premiers
Remains, eux aussi, vivaient de la vie de leurs esclaves, travaillaientdu mrme labour, mangeaienl mAme avec eux, leur
lijmoignant « bcaucoup de douceur et d'equitA », ce qui leur
permettail de compter sur la fidelite de ces bons serviteurs
sans avoir besoin de lois spdciales pour les aider; ce nest que
lorsqu'ils en voulurent faire « des instruments de luxe et
d'orgueil >*que des lois devinrent indispensables ( i).
Si settlement les colonies francaises avaient pu comprendre
tin tel languge, adopter ce point de vue! Si elles avaient su
apprdcier la sagesse tic res bons conseils du philosophe, en
proliter! Les nverlissements ne leur manqu&rent cerlaincment pas, car les EneyclopAdistes devaient faire entendre
la inAme note de haute raison et d’humaine justice... Que de
sang versA, que d’afflictions, de tragedies, de mines et d’lior*
reurs eussent pu ain*i Aire dvitds! Malheureusement, il nous
laut dire ici une lout autre histoire; les colons, les riches
mart-hands, avaient trop a gagner du honteux tralic ties
(I) De "Esprit des Luis, XVI, 17.
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esclaves pour vouloir mt'me considSrer la possibility de supprimer Tesclavage. Depuis Colbert, trop de ports franqais
s’etaient developp^s et enrichis par la traite, Bordeaux,
Saintes, Marseille (i) prosperaicnt, ainsi que le Havre, et,
dans le conflil qui allait £clater, ces villes allaient s'entendrc
avec les colons contre les noirs, aggravant ainsi une situation
d6ja grosse de diflicultes. Dans les xVnlilles IranRaises, le
travail et la prosperity avaient ety organises de telle sorle
qu'k premiere vue, il pouvait bien paraitre impossible de se
passer des ndgres.
La bataille qui allait s engager devait dtre cellc de ces
intdryts contraires entre colons et noirs, et elle aurait did,
malgrd le grand nombre des esclaves, bien disproportionnee
si Brissot, Sieyds et Condorcet n'avaient pas fondd, en 1787,
une society, dite des Amis des Noirs, sur le modyle et h I’instigation du reste de la socidtd anti-esclavagistc de Londres.
Brissot avait fait un voyage en Araerique; il en (Hail revenu
plein de sympalhie et de compassion pour les malheurenx
noirs et resolu a defend re leur cause coute que coCile. Jeune 2)
et passionnd, il ne procddait, d'ailleurs, jamais par demimesures, et on le vitallcr toujours a I’extidme de ses iddes.
La chalour de ses opinions, son ardeur et son aolivity allaient
le rendre redoulablc pour ses advorsaires. Ddjii Ires lid, en
Amdrique, avoc los Quakers, avec Millin et Saint-John Crevecceur, il prolila de ses frdquents voyages en Anglelerre pour
dtudier le mouvement philanlhropique anglais et devint sur(1) Sur ce sujot, on lira avec prolit Fouvrage si intdres-ant do M. Paul
Masson, Marseille deputs 1780, et surtout I** tome 1, Le I'ommcrcc tic Mar
seille de 1789 a 1814. I.'auteur y donne un excellent tableau de la pros
perity commerciale de la France depuis la paix de Versailles jusqu’a
1814, ainsi qu’uue analyse approfondie des dem ents de ce commerce,
de ses debouchds, non seulement dans les Echelles du Levant, mais aussi
aux lies d'Amerique. II trace mdine un portrait extrdmemeat vivant des
homines et des groupements qui dirigeaient les grandes entreprises et
qui allaient defendre leurs ancicnnes institutions contre la Constituante.
(2) II 6tail nd en I7S4.

toul Kami de Clarkson. Reslc en contact constant avec toute
cette jeuncsse enthousiaste, il devait, lui aussi, consacrer
toute son dnergie k la defense de ceux qui ne songeaient
pas encore k rion rdclamer pour eux-mdmes. II sut communiquer cette dnergie a ses meilleurs amis, les grouper;
leur socidtd s’installa d’abord ii l hdtel de Lussan, rue Croixdes-Petits-Champs, &Paris; plus tard, k la rue Favart et dans
les bureaux mdmes du Palriole, qui allaient devenir son
organe ofliciel et quotidien.
Mira beau s'intdressa fort a la socidtd des Amis des Noirs.
L’ne de ses maroltes dlait alors VAnalyse des Papiers anglais,
et non seulement il s’empressa de persuader le Gouvernement
qu’il dtait necessuire de lui accorder le privilege d’insdrer,
dans le suppldment de sa publication, des traduclions d'ouvrages anti-esclavagisles anglais, mais encore il offrit a
Rrissot de collaborer avec lui comme traducteur associd.
O'dlait une occasion de propagande que Brissot ne laissa pas
lumber. LAnalyse des Papiers anglais n’dtait guere qu’un
masque, a la favour duquel Mirabeau com plait rdpandre dans
le public les vdritds les plus bardies en montrant qu'elles
paraissaient inoll'cnsives on Angleterre et y circulaient librement; malheureusement, il ne savait pas langlais, ne connaissait rien, au fond, k I’dVat de I’Angleterre; on conijoit que
la collaboration de Brissot dcvait lui dire extrdmement precieuse. Kile dtait, d’autre part, bien prdcieuse & Brissot luimdme : « Si cette feuille de Mirabeau eClt did seulement
soumise h la censure », a-t-il dit (1), « je naurais point
songd a lui confler la publication de la traduction des ouvrogos
publids en favour des negros. Mais, exempte do l’inquisilion,
ses rddacteurs pouvaient se livrer a leur energie pour le bien
public. »
Certes, Brissot est la figure dominanle dans la socidtd des
Amis des Noirs. M. Boissonnade trace de lui ce joli portrait:
<* Kcrivain improvisaleur, reformateur actif et plein d'enlrain,
I) J.-P. Brissot, Mimoiret, Ed. Perroud, tome II,-chap. XVI.
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d£sintdress£ el probe, esprit plus hardi que stir, ce petit
homme h la figure pile, aux cheveux longs et plats, sans
poudre ni queue, avail Pair distrait d un reveur, s'tiprenait
de toutes les causes g«Snereuses, et employait a les servir son
infaligable activity de polemisle et d’organisateur » (1). Mais
autour de lui, il sut r£unir, outre ceux que nous avons d6jk
cittfs, les adherents les plus chaleureux, choisis parmi les
phtlosophes, les savants, les journalistes alors de plus en
plus nombreux el influents, et jusque parmi les grands sei
gneurs et les financiers. Un des premiers et des plus ardents
propagandist de (association fut le Genevois Eugene Clavitire, ami et collaboraleur de Brissot; puis c'^lait Lavoisier,
le margchal prince de Beauvau, ami de Necker, — car il
fallait, dtja a cette Ipoque, songer aux liaisons possibles
avec le monde otficiel que Ton voulalt influences — le due
Alexandre de la Rochefoucauld, el Lac£ptide, et Volney, et
Dietrich, et Poutlcoulant, et labbti de Gournand, professeur
au College de Fram e, d’autres encore, tous gens c6lebres ou
qui allaient le devemr, sans pnrler des parlementaires lib£raux, comme Le Pelletier de Saint-Fargeau.
Ce n’est pas sans peine, on sc l’imagine assez, que Brissot
put unir ce faisceuu do bonnes volontes; il lui arriva mdme
d’essuyer plus d un refus, et il est visible, dans ses Mtmoires,
qu’il en conQut quelque mcSIancolic. Mais plus d'un, d&s celte
epoque, paraissuit d’instinct pcncher vers la prudence, el
eprouver une vague lerreur. a I’idde de remuer des sujets
aussi lourds do menuces pour leur sdcurite future. « llerault
de Sdchollcs a, dil Brissot (2), « alors tout parlementaire,
refuse d’en faire partie. 11 craignait de se montrer Pavocal de
la liberty des noirs, et de passer pour complice de ceux qui
preparaient la Revolution ».
Pour les mtiraes raisons qu'il allegua plus tard de ne point
singer j\ la Convention, Bernardin de Saint-Pierre refusa lui
(1) P. Boi-sonnadp, Saint*Domingue u la veille de la Ui}volution et la
question ile la lieprissnl 'lion aux Elals-Gtneraux, Paris, 1900.
(2) Memoires, ouvr. d«*ja citd.

—
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aussi do fairc partie «!es Amis des Noirs : c’dtait sa santd, son
amour do la solitude...
Et dautres, com me Bergasse et Raynal, n’adhGrfcrent & la
sociele que pour la quitter promptement.
Mais qu’importaient ces absences et ces defections, quand
on comptait des defcnseurs comme le vaillant Gregoire (1),
Pdtion, et taut d autres qui, un peu plus lard, « lorsque la
societd eut acquis quelque dclat », dil Brissot, s’empressfcrent
de se faire admettre dans son sein; on compterait parmi eux
un grand nombre des membres de 1’Assemble Constituante.
Ainsi que le fait remarquer M. Leon Descbamps (2), la
society des Amis des Noirs fut peu differente, comme principe et mode d’action, des socidtes secretes qui existaient
alors en trds grand nombre en France, et qui devaient
exercer unc si grande inllucnce sur le mouvement des
esprils. Son originalit6 consista surtout h grouper en forte
masse tons ceux qui avaiont un grief contre le monde de la
Gour, en mdmc temps que des homines du peuple, artisans,
par exemple, des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau.
File en arriva a compter, dit-on, pres d un demi-million de
membres, appartenant ainsi a toutes les classes de la nation.
Fortement apparentde aux clubs anglais de meme genre, et
fondle pour faire une propagande active en favour de la
cause des noirs. elle devait agiter, avant m£me la Revolution,
les iddes revolutionnaires de liberty et d’egalitd.
Disons tout de suite ici quelle a etd souvent calomnile
bien injustement par ses ddlracteurs, et que 1’honntHe Brissot
lui-meme fut parfois accuse par eux de servir les interns
anglais, ou de recevoir de l'argent des mu la Ires de SaintDomingue. Ces calomnies ne reposaient sur rien; ni Brissot•
•

(1) Qu’on Use sa Lettre aux Philanthropes. C'est avec le z&le le plus
couratreux qu’il defendit, h la tribune et dans ses Merits, une classc
d’ho mines si longtenips victimes d’un pr^juge par trop cruel.
(2) Les Colonies pendant la Revolution La Constituante et la Reforme
coloniale). Paris, Perrin, 1898.
j. coorr.H.
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ni sa soci6td no s'cnrichirent leur ardent devouement; et
si les Amis des Noirs ont £16, comme on le leur a souvent
roproche, une cause des troubles qui allaient eclater dans les
colonies franchises, la faute n’en est probableinent point a
eux> raais auxcirconslances, a une 6poque difficile, &la resis
tance que provoqua leur effort g6nereux. La Constituante
clle-mume, affolle par de trop lourdes t&ches, allait se laisser
inlluoncer inalencontreuseracnt par des mouvenients ol des
fluctuations d'opinions, lantOt en faveur de Emancipation,
tantdt contra; et ces mouvements auront leur repercussion
sur une legislation ardue, qui provoquera son tour tantOt
des 6lans d enthousiasine et tantot des erreurs de jugeoaent
regreltables, mais n en amenera pas moins enfiu le triomphe
des id6es de 1789, malheureusemcnl aux d£pens, pour la
France, de sa colonie la plus prospfcre.

CHAPITRE PREMIER

LES COLONIES FRA N gA ISES DES ANTILLES,
ET SURTOUT SAINT-DOM INGUE,
AU DEBUT DE LA REVOLUTION

1° Etat social des colonies, population.
II0 But que poursuivaient les colons en se faisant repr6senter
ci I’Assemble Nationale Gonstituante. — Les colons blancs
k Paris. Gouy d’Arsy.
111° Action des colons a Paris, — Le Club Massiac et son
opposition a la soci6t6 des Amis des Noirs. Agitation
qu'ils vont cr6er parrai les noirs. — Inquietudes soulev6es
parmi les commergants des ports n6griers frangais.
I
A la veille de la Revolution, les colonies frangaises dlaient
particulifcrement prospfcres (I), celle de Saint- Domingue
surtout, oil la culture du cacao, celle de lindigo, dtaient
com me dans les autres Antilles de plus en plus remplacdes
par la culture de la can ne' k sucre, an point de fournir non
seulement aux besoins de la Trance, m <is encore a ceux de la
moitid de T Europe, grace an travail de 200.000 esclaves pour
1) Voir L. Deschainps, ouvrase deja cite. **t J S. Stoddard, The Prenrh •
Revolution in San Domingo, 191*;, lionghton Mifflin C°, Boston-New York.

la canne &sucre seulement, rdpartis sur environ 3.000 plan
tations.
Cctlc prosperity n’allail malheureusement pas sans un
gaspillago elTr6m$, el le systeme administraiif surtout (Stait
des plus dctfectueux, entrainant non seulement du d£sordre,
et beaucoup Irop de depenscs, mais encore une oppression,
un arbitraire excessifs. C’6tait, on somme, lc Ministre de la
Marine qui repr£scntait le Hoi do France, el qui gouvernait.
Ses edits etaienl des lois, et il nommait lcs hauls fonctionnaires. Chacun agissait plus ou moins h sa guise. A la Marti
nique et dans beaucoup d'autres colonies, les malversations
etaient devenues une chose toute chronique, et quant h
Saint-Domingue, ce ne sera pas sans de Irop bonnes raisons
que les colons, par Torgane de leur mandalaire (iouy d’Arsy,
nccuseronl leur ancien gouverneur La Luzerne, devenu
ministre, et l’intendaut Barbe-Marbois, ainsi que quelques
aulres de leurs anciens administrateurs.
Saint-Domingue etait cerlainement la plus riche des
possessions franchises, el c’esl sans douto une des causes pour
lesquelles la lutte y allait etre si ucharncte, de gros intents
se trouvant en jeu.
Les difficultes d£ja considerables de cetle situation dlaient
encore compliquees, colons mis a part, par la division de la
population en trois classes non esclaves ou dejii sorties de
Fesclavage, qui toutes trois aspiraient a jouer un r<Me impor
tant; c'6taient les petits blancs, les mulatres ou sang m6l6s,
et les noirs alTranchis.
Les petits l»lancs nYtaient pas des proprielaires, mais plut6l
de petits bourgeois et des artisans, des boutiquiers, des gens
de loi ou d’anciens soldals; leurs rangs s’etaient grossis
d’avenluriers venus d un peu partout. Tout ce monde-la etait
fort ennemi des noirs, quit ne comprenait gudre et ne cbercha
jamais a comprendre, autant que des mulatres, auxquels il
reprochait volontiers d'avoir des proprieties et d’etre riches.

Pour les uns, il 6prouvait un extraordinaire mdpris, pour les
antres une jalousie intense.
La elasse des muUtres n'dtait pas la moins remuante cl la
moins active; elle 6tait faite principalement de propri6laires,
parfois assez instruits, extrrmement dlsireux de s’affirmer
les 6gaux des blancs, — qui, eux, refusaient de ricn entendre
la-dessus, s'opposaient obstindment a lout partage dqui table
de lours droils civils ou civiques, pr^textant une grande peur,
feinte ou veritable, des rdsuftats possibles d’unc telle conces
sion, et demandant, non pas une attenuation pour les sangntetes de la triste legislation alors en vigueur pour eux, —
on pourrait mieux dire conlre eux,— niais bien plutot des
mesures plus draconiennes encore.
L’orgueil des colons blancs, et meme des petits blancs, se
plaisait & humilier les mulatres des denominations les plus
nteprisantes, grifs, marabous, quarterons et tiercerons, ntetis
et mameloucs, etc., confondant d'aillcurs le tout sous l'appellalion commune dhommes de couleur. On comprenait meme
sous ce nom, aux Antilles, non seulement tous ceux qui provenaient du melange de la race blanche et de la race noire et
de leurs descendants, mais aussi les ndgres purs, originnires
d’Afrique ou des colonies, pourvu qu’ils eussent la jouissance
actuelle de la liberte;ainsi on ne distinguait point entre les
alTranchis et ceux qui dtaient nds libres; tous dtaient compris
sous ce terme dhommes tie couleur, qu'on n appliquait
jamais, dans le langage des colonies, aux esclaves, nteme provenus du sang ntete, &quelque degre que ce fut. Cette popu
lation d hommes de couleur se multipliait rapidcment, et
tfgalait presque d«5j£k, en 1789, celle des blancs indigenes (1).
Les colons blancs, qui certainement n'ont pas pdclte b
Saint-Domingue par excds de prudence, trailaient les mulfttres en parias, et « bien que ceux-ci possddassent un quart
de la propridte foncifere, et qu’ils rendisscnt & la colonie de
grands services par leur industrie, leur activite, leur partici(I) Les homines libres de couleur elaient environ 26.000 a l'lpoque
dont nous parlons et les blancs une trentaine de mille.

pation 5 la misc en valeur du sol, au service do la niilice, et
de la marlchaussle — bien qu'ils formassent en un mot I dl6ment perfectible de la i-ace infcrieure et l'embryon d une future
classe moyenne — depuis le premier tiers du xvin* sifccle, le
gouvernement et surtout les colons blancs avaient multiply
les mesures de defiance et de vexation contre cux. On les
parquait dans des quartiers sp£ciaux des villes; on les avait
exclus de toules les charges civiles et militaires; on leur avait
interdit I'exercice des professions liberates et d un certain
nombre de metiers; on leur avail assign^ dans les lieux
publics des places distinctes; on avail mt'me essnyd de les
obligerau port d un costume special, Lnlin, on avait proliib6
les manages entre cux et les blancs. Les prejugls de ces
derniers contre les mulatres dtaient si enracin^s que la
moindre trace de sang noir tUail relevdc avec soin ra6me
parmi les descendants <$loign£s des hommes de coulcur. En
toute occasion, on singdniait k blesser leur vanit6 ou ti
conlraricr leurs veeux. On commettait ft leur egard sans
scrupule toules sorles de dfmis dt* justice ou d usurpations.
On ne perdait aucune occasion de les trailer en ennemis.
A ces hommes qui portaient encore sur leur front, disait un
colon, I'empreinle de 1’esclavage, il fallait rappeler sans
cesse leur originc en appesanlissant sur eux le niepris el
Copprubre, en brisant les ressorts de leur dme. On leur refusait le droit de legitime defense conire lout reprdsentant de
la race supdrieure, tandis qu’on reclamait pour celui-ci le
droit de se faire justice sans forme de proefcs. Un magistral
au Conseil suptfrieur de I Ile osa m£me proposer de leur
eniever le droit de propri<$le (t) ».
La troisifcme classe enfin Stait celle des allranchis, qui
gcn£ralement reslaient pauvres, et jalousaient les mulatres
presque uulant que les blancs. Par leurs rapports plus facilos
avec leurs anciens C8marades de chaine demeurds sous le
joug, ils n'ollnient pas manquer d'OIre un <?k;ment actif
(l) Itoissonnade, ouvr. d6ja cit£.

d’insurrection. II est k notor quq In colonic nvnit ddjfL Vu
des revolted d’ceclavcs, en 1679, en 1691, en 1703, on 1758
enfin (1), mais tonics avaient etd dcs insurrections isoldcs, en
tin temps oft les noirs dtaient loin d'etre nomhreux comma
ils l'dtaient maintonant.
II
Au momonl ou la question dc l’admission des deputes de
Saint-Domingue h l'Assemblde Rationale atlira I'attention de
tous sur cetle |ile, la condition des noirs et des hommes de
couleur y dlait, comme dans toulcs les colonies ou regnait
l'esclavage, absolument pitoyable. Alorsqu’ils surpassaientles
Wanes dans la proportion de dix ponr un, on tenlait par la
crainte, par la torture et par la cruautd, de tenir en sujdtion, pour
cette seule lie des Antilles, un demi-million d’dtres humains;
de les forcer, sans espoir de recompense, au travail qui ne fructifiait que pour autrui, avilissant ainsi les pauvres noirs au
point de ne les regarder que comme des bdtes de somme. La
situation olTrail vraiment quelque chose de tragi que, et tout
se liguait en vue d un denouement funeste pour les blanos,
qui, avec un entfrtement des plus conpables, se refusaient ft
faire face aux realitds, et dont l’infatuation et l'ambition
dovaientfilre hrisecs a la fin par cette son (Trance niuette mais
dloquente des noirs. La puissance, jusque-lft insoupQonnde,
des hommes de couleur libres, allies par 1c sang aux uns et
aux autres, dou6s de qualities remarquables d’intelligence et
de (lignite, eftt ete la seule force capable d'apaiser la tempdte
qui se prdpaitiit& Pinldrieur de Pile iriforlun6e. C’est Deque
le gouvcrncment francais ne stit pascomprendre assez tftt.
tin regard de cette dtonnante population de Saint-Domingue,
les colons, Irop pen nombreux, perverlis par ce fldau de
l’esclavage nulant que par un elimat detestable qui les ren(1) Celle du fameux Macaudal.
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d lit faci lament nerveux et excitablcs, dtaient exlrdmcment
riches, et iIs appartenaient souvent h la meilleuro arislocratie
Iran^aise, — ce qui du reste tendait &order, dans leur propro
milieu, une classe inlermddiaire uussi, laquelle vivait en
France bien plus que dans ses terres, el sc conlentait de percevoir les revenus que des intendants, souvent cruets pour les
esclaves, leur faisaient parvenir. II va de soi quo ce n otait pas
ces colons toujours absents qui connaissaient le mieux la
situation de I’lie, quoi qu’ils aient pu prdtendre quand ils
voulurent fttre reprdsenlds k l'Assemblde, mais ils n’en excrguient pas moins une reelle intluence sur les milieux dirigeanls de Paris.
'Foul cola crdait, k n’en pas douter, des causes mulliples de
mdsentehte, et un formidable « conllitde couleurs ». Lncorc
y faudrait-il ajouter que, des le ddbut de son liistoire, SaintDominguc s’dtait distingude par des bouleversements auss i
lumultueux que sanglants, souvenirs probablemcnt de la
domination espagnole et des violents conquistadores. Ceci
donna toujours u celte colonie un caractdre Ires a part, ctelle
ne fut longtemps considdree que comme un vdritable nid de
pirates. Sans doute cet dlat de clioses avail cessd depuis la Fin
du regne de Louis XIV, et les gouverneurs de File, quels
que lussent leurs torts par ailleurs, avaient tentd, avec succds,
un elfort louable en vue dattacher k leurs terres des sujets au
sang un peu trop bouillonnant. Les mutineries avaient pris
lin, et c’est depuis lors que la colonie avail pu gagner sans
cesse en richesse et en importance. Ceci nempdchait pas le
vieil espritd’indiscipline de subsister au fond; ungouverneur
de la Martinique pouvait toujours se pluindre du grand
nombre de personnes qui abandonnaient son ile pour SaintDoiningue, on la chasse et le ddsordre leur ofTraient une
perspective attrayante, tout aulant que l espoir de rnener a
leur aise une vie licencieuse et derdglde (1). Les gouverneurs
(1) Voir fcco sujet I.. Peylraud, L'Esclavagc aux Antilles fran Raises avant

1789, p. 151.
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envoyds par la France, et tant decries dans la suite par les
colons, avaient besoin d’une bonne dose de tact et de sang
froid, et renconlraient souvent de l’insolence plutot que de
la docilite a leurs ordres (1). Des rebellions avaient eu lieu en
1670, et en 1723 encore, lorsqu’on avait voulu toucher a certaines des libertes cominerciales de File, — tout ce monde-la
demandant des le debut du xvme siecle, a &tre exempte
d’impdts, a commercer librement avec tous les pays, et a
jouir d’une liberte republicaine (2).
En 1789, la partie frangaise de Saint-Domingue se divisait
en trois provinces, qu'il nest pas inutile de ciler ici, pour
expliquer la propagation des mouvements insurrectionnels
dont nous aurons a nous occuper plus loin. II y avait la Plaine
du Nord, avec pour chef-lieu Gap Frangais, plus commune ment appele Le Gap, capitale egalement de la colonie. G’etait
la partie la plus anciennement colonisee, la plus peuplee, la
plus riche enfin.
La province de VOuest, au centre de la colonie, etait deux
fois plus grande que celle du Nord, et moins lavorisee par
la nature, car son climat etait des plus malsains. II s’eiait
cependant ameliore, gr&ce a une irrigation bien comprise,
de sortc qu’elle etait devenue prospere elle aussi a l’epoque
dont nous parlons. Elle avait pour chef-lieu Port-au-Prince.
La province du Sud etait de beaucoup la moins importante
et la moins developpee, et sans doute demeurait-elle primitive
quant a ses conditions economiques et sociales, mais elle ne
manquait pourtant pas de possibilites de developpement, car
ses montagnes cachaient quelques valiees fertiles, et il y avait
mfime une petite plaine derriere son chef-lieu Les Gayes.
Telle etait cette colonie, materiellement prospere mais
moralement si gangrenee, que lorsqu’on y entendit parler de
(1) Voir Vaissi6re, Saint-Domingue (1629-1789) : la Societe et la Vic
creoles sous iAncien Regime, Paris, 1900, p. 55.
(2) Vaissi&re, p. 56.
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la convocation des Etats Gdndraux, un mouvement tr&& vif se
dessina promplement pour demander une rdforme dconomique qui s’imposait et une meilleure administration locale.
Or, le moyen d’obtenir
tout
cela,
c’etait
d’envoyer
des
r
reprdsenlanls aux Etats. Mais il etait tout a fait conforms aux
iddes du temps de considdrer les colonies comme un simple
domaine royal, administrd par la mdtropole et au grd de la
melropole. Les Frangais de Saint-Domingue estimaient cependantqu'on pouvait, en la circonstance, se passer de precedent.
Et il faut bien prendre garde que par « Frangais de SaintDomingue », on entendait non seulement ceux qui habitaient
l ile de fagon plus ou moins permanente, mais encore un
nombre considerable de ces propridtaires, planteurs et marchands qui vivaient en France. C’est de leur clan, dtroitement lid, que le mouvement allait parlir en somme, et nous
verrons que leur activild ne le cddera en rien a celle de
quelques colons restds dans la colonie et pour qui ils ont mis
sion de travailler comme pour eux-mcmes. Certes, ils etaient
bien placds pour agir, se trouvant aux sources memes de
l’information et des iddes.
Ainsi, ce seront les blancs qui seuls au debut s’agiteront.
r

%

Dds 1788, les colons s etaient plaints de l influence rapide
que prenait chez eux la Societd des Amis des Noirs et ils elevaient des clameurs vdhementes, unissant leurs protestations
acellesque leurs voisins de la Jamaique faisaient entendre
centre l’association anti-esclavagiste de Londres. II arriva
pourtant bienlot aux colons restds a Saint-Domingue de trouver que leurs frdres de France allaient un pen vite en
besogne; l lieure etait grave, et ils en sentaient tout le pdril;
des desaccords allaient s’elever entre eux et ceux qui
prdtendraient les reprdsenter a Paris. Faut-il s’etonnersi cetle
opposition entre colons devait diviser promptement la Fi ance
elle-mdme ?
C’est de ce dernier conflit que naquit le club Massiac.

I ll
Les adversaires des Amis desNoirs n’elaient ni moins bien
organises, ni moins ardents qu’eux, et il semble que leurgroupementfut beaucoup plus riche (1), ce qui leur donna tout de
suite, dvidemment, un fort moyen d'action. Nous anticipons
un peu en en parlant ici, puisque c'est en aout seulement de
1789 qu’ils se reunirent d une facon reguliere et suivie, sous
le nom de « Socidte correspondante des colons frangais », mais
on les designa tres vite sous le nom de 1 h6tel de Tun d’entre
eux (2), ou ils s’etaient constitues en association.
Le club Massiac, sur lequel les Archives Nationales sont
riches en documents manuscrits trds precieux (3), que nous
avons consultte sans pouvoir les dpuiser tous, parait avoir
eld une chapelle assez fermee, ou n’entrait pas qui voulait;
il fallait montrer patte blanche pour assistcr aux reunions et
on s’y mefiait de 1’espionnage du camp adverse. Le marquis
de Gallifet, propridtaire dans la plaine du Nord de SainlDomingue, en fut rinstigateur et le premier president. La
liste des membres comple les noms les plus cdldbres de
l'armorial frangais, et tous ces colons etaient riches et puissants par leur inlluencc. Il faut bien comprendre que leur
opposition n’a pas eld provoqude seulement par leurs prdjugds
coloniaux, el qu’il s’y mdla la resistance de l’esprit de caste
(1) La cotisation annuelle ('•tail de 48 livres, dit M. I.. Descliamps, alors
que les Amis des Noirs ne payaient, une fois pour toutes, que deux louis
de droit d'inscription.
(2) Place de la Victoire, k Paris.
(3) Voir la collection Dxxv, nolamment les cartons 85 k 90. Quelquesuns de ces documents sont simplemenl am usants; c’est ainsi qu’on y
voit une reclamation de l’ecrivain public de la Place des Victoires, qui
s’adresse au President de la Society pour se plaindre du bruit et surtoul
de l’obscuritd resultant pour lui des trop nombreuses voitures, toutes
appartenant aux membres ou visiteurs du Club, qui stalionnent devant
son logemi-nt. Elies lui olent, dit-il, le moyen de subvenir aux besoins
de sa famille, car elles l’^tourdissent et le plongent dans les t6n&bres,
toute la lumiere (dans un logement au rez-de-chauss6e) lui venant de
la place. — Arch. Nat. Dxxv, 89.
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qui les dominait, devant les mesures nouvelles. Ils se montrent a nous avant tout comme des aristocrales.
Les Amis des Noirs avaient bien vite organist des sociitis
filiales dans les provinces frangaises, et, en fait, un verilable
systeme de jacobinisme. II ne faut done point s’itonner quo
leurs adversaires aient songi tout de suite de leur citi h
agir sur les villes maritimes et commergantes, fort intiressies
dans la question de l’esclavage, qui mettait en jeu lous leurs
interets materiels. L’abondante correspondance qu’ils ont
laissee montre aussi qu’ils cherchirent a influence? les assem
blies de Saint-Domingue, sitit que celles-ci furent criies. La
propagande, dans la colonie, eul lieu non seulement par des
lettres, mais encore par des brochures, qui dicrivaient, sous un
jour plus ou moins sincere et dans tous les cas diforme par
un inivitable parti pris, les evinements qui se succidirent
bientit si rapidement a Paris. Par la suite, il parut nicessaire d’agir directement, et plusieurs membres du club se
rendirent dans Pile.
Comme il arrive toujours dans des cas de ce genre, cetle
Sociite depassa bientot ses droits, et nous la verrons faire
pression sur les armateurs frangais et jusque sur un ministre,
pour empicher les noirs ou les mulatres venus en France de
se rembarquer pour File. Il lui arrivera aussi d’en agir assez
perlidement vis-a-vis des Amis des Noirs, parce qu elle voudra,
en France mime et surtout, diriger l’opinion, et que leur
influence la ginera grandement au sein de l’Assemblie Constituante. C’est pourquoi, avant mime d'itre officiellement
constitute, elle contestera l’ilection des diputis de SaintDomingue, qui, & son gri, attirent trop l’attention sur leur
lie; c’est pourquoi elle s’arrangera pour empicher plus tard
l’Assemblie de prendre des dicisions qui risqueraient de ne
pas lui plaire, — imposant au ministre La Luzerne un plan
de Moreau de Saint-Miry sur l’itablissement des assemblies
coloniales, fournissant a certains orateurs la documentation
nicessaire pour leurs discours a la Constituante. 11 n’est pas
jusqu’aux municipalitis qu’elle n'ait cherclii a faire marcher
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h sa guise. En somme, ce sera toute une pression fortement
organisee, non pour servir de nobles principes comme ce fut
le cas des Amis des Noirs, mais bien pour servir des int^rets
de classe. Une grande responsabilit6 lui ineombe dans les
6venements qui feront perdre a la France celte belle colonie,
apr&s avoir mind ceux mdmes qui s’en dtaient fait une arme.
*»
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Les colons de France s’etaient tant agitds, sous le patro
nage, dit-on, du due d’Orldans, quallies a quelques riches
planteurs de naissance noble restes a Saint-Domingue, a
quelques marchands et avocats, ils demanddrent a La
Luzerne, le bienveillant mais faible ministre de la Marine, de
presenter au Roi une petition, rdclamant le droit d’etre repre
sents h TAssemblee Nationale. Louis XVI trouva peu opportun de soulever la question. Sans se decourager, ils rdsolurent
alors de forcer la main au Gouvernement. Le nouveau Gouverneur de rile, marquis du Chilleau (1), arriva au Cap en decembre 1788, sans aucun ordre precis. Barbd Marbois, l’lntendant,
n’en avait pas davanlage, et pas davantage n'osa prendre une
initiative. II y eut un simulacre detections, tres irrdgulidres,
en certains endroils secretes, et contre lesquelles la majorite
reclama.
Le rdsultat fut que huil ddputds, soi-disant de SaintDomingue, allaient se rendre h. Paris, demander leur admis
sion a PAssemblee Constituante. D6s le 8 juin, leur demande
etait formulee. Elle ne manqua pas d’etonner. L'aristocratie
de Saint-Domingue avait voulu,par cetle election a l’Assembl6e Nationale frangaise, presenter quelques griefs, fort legi
times d’ailleurs, contre l’ancienne administration, et elle
pr^tendait se donner, ddsormais, une certaine autonomie
locale. Rien que de juste la-dedans ; malheureusement, elle
n allait pas savoir se ddbarrasser de ses rancunes personnelles, de ses craintes et de ses 6goismes, et les suites de cette
demarche assez inconsiderde seront lout autres que celles
(i ) II succedait a La Luzerne.

qu’elle avail era prevoir. Des son arrivee a Paris, cette depu
tation mettait &l’ordre da jour les dnormes questions politiques, economiques et sociales que soulevait a cette epoque
le probleme des colonies, et ce devait etre la cause meme de
la perte des colons (1). Sans le vouloir, ils apportaient une
arme aux Amis des Noirs qu ils voulaient combattre, puisque le
probleme capital do la liberie humaine se trouvait ainsi pose,
et que Brissot et ses amis, par leurs genereux efforts, ne permettraient plus qu’il fut elude. L’abolilion de l’esclavage
se trouva pour la premiere fois soumise sans reserves a la
decision d’une grande assemblee legislative, et c ost toute la
question angoissante de Tegalitd des races, dont on commence
a peine a entrevoir les aspects multiples, qui va preoccuper
tous les esprits.
C'est done une veritable balaille qui allait s’engager.
Le pire 6tait encore que cette representation aux Etats Gendraux dtait, nous l'avons dit, assez factice, et que taut d'agitation ne provenait que d une minority aprfcs tout, ainsi que
le l’eront remarquer les divers administraleurs coloniaux,
Barbe-Marbois, La Luzerne, Peynier lui-meme. Tous affirmeront que la nomination des d6put£s n’a pas rallie la
majorite de la population libre, et, ind^pendamment des
negres esclaves, — auxquels bien entendu personne ne
songeait, — les tiommes de couleur ne se voyaient pas du
tout repr6sentt§s par cette deputation pourtant composee
d'6lements tres divers, et ils allaient trouver, dans ses impru
dences, un excellent moyen de faire entendre leurs revendications propresi Les fonctionnaires, les citadins, bon nombre
de planteurs meine, et non des moins averlis, dtfsapprouvaient
tout ce tapage dangereux. Le club Massiac, ou tout au moins
le groupement qui devait bientot prendre ce nom, elait
furieux.
*
Le marquis de Gouy d Arsy, qui s dlait fait remarquer dans
la campagne dlectorale, allait deveuir une des figures prin(1) Voir Boissonnade, ouvr. deja cite.

cipales de la lutte. Remnant, et probablement « mttme
agite » (1), ami de la popularity, du bruit, il ne semble pas
avoir dydaigne l'intrigue. Certainement intelligent, il jouera
un role important par son entree, assez brusquee, &TAssem
b le Nationale, par ses discours, par son influence et son
a-propos. C’est lui qui rddigera bon nombre des pamphlets
de la propaganda des planteurs. Il ytait perseverant, opportuniste et ingenieux, un pen dangereux peut-elre au bout du
compte, et cela pour ses propres amis, dans une ypoque aussi
trouble et de passions aussi vives.
*

Le Tiers-Elat avait en principe accepts les deputes que lui
envoyait Saint-Domingue. Le Clerge et la Noblesse faisaient
encore grise mine aux siens. D’ailleurs, la question qui alia it
maintenant se poser au sein du Tiers, avec la verification des
pouvoirs, c’etait celle du nombre des deputes a accepter pour
Saint-Domingue. Les deputes provisoires demandaient sans
modeslie quo leur nombre fut porte a vingt! Et Mirabeau de
se rccrier, avec sa plus mordante ironie : « ... Les colonies
fondent cette pretention sur le rapport qui exjste entre la
population des lies et cello de la France. Nous leur demanderons a notre tour si elles pretendent ranger leurs negres
dans la classe des bommes ou dans celle des betes de soiume.
Si les colons veulent que leurs negres soient bommes, qu ils
les afFranehissent, qu’ils soient yiecteurs, qu ils puissent 6tre
ylus. Dans le cas contraire, nous les prierons d’observer qu'en
proportionnant le nombre des deputes a la population de la
France, nous n’avons pas pris en consideration la quantity de
nos chevaux ni de nos mulets ; qu'ainsi la pretention des
colonies... est absolument derisoire » (2).
Brissot lanQait en m6me temps contre les colons et leurs
prytentions une autre attaque, par deux brochures nourries
de faits, d’une argumentation rigoureuse ct eloquente ; a son
avis, il conviendrait, avant d’admettre les representants des
(1) Boissonnade, ouvr. deji cite.
(2) Courrler de Provence, Lettre X a ses Commettans.
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planteurs, de les obliger a reconnaitre l egality des noirs avec
les blancs et l’iniquite de la traite (I). D’autre part, et prolitant de ce que Wilberforce, en Angleterre, venait de faire
voter par la Chambre des Communes une motion lendant a
nommer une commission pour Studier
1’abolition
de
la
r
traite (2), Brissot demandait aux Etats GenSraux d’imiter
1’exemple de la Chambre anglaise. II etait visible que radmis
sion sans condition des deputes de Saint-Domirigue le prSoccupait grandement pour la cause des noirs, — car il
fallait bien compter que les deputes ne manqueraient pas
d’insister pour le maintien de la traite.
Avec de tels adverse ires, ce n’avait etS que par un coup
d’audace, inspire el dirige par Gouy d’Arsy. que la cause de la
representation coloniale avait pu etre gagnee. Le 19 juin, le
sneers de leur requete paraissait bien indecis encore, car l’illegalitd de leur election et l’insuffisance de leurs pouvoirs ne faisaientde doute pour personne, el il Stait difficile de passer outre.
Quatre comitSs avaient ele charges de preparer les rapports
sur les elections contestSes, et par consequent sur celle de
Saint-Domingue. En sa qualite de dSputS de cette colonie el
accompagnS de trois de ses collhgues, Gouy d’Arsy s’Stait pre
sents devant le comite charge d’instruire son affaire, il avait
fait le tableau des interSts de la colonie, de sa situation poli
tique, de son adminislration pitoyable, de son dSsir d’etre unie
a la metropole d’une fagon toute directe, et de concourir a la
Constitution future. 11 rappelait incidemment, et avec grand
a-propos, combien il en avait coule a l’Angleterre de trop
discuter sur ce point-la avec ses colonies d’Amerique ! L’AssemblSe Constiluante avait devant elle une assez lourde tache
pour Svoquer sans plaisir la perspective d un soulevement
colonial.... Un rapporteur avait Ste nomme (3) et nul ne sait
s’il eutetS favorable, mais les memorables evSnements du lendemain allaient apporter la chance a 1’audacieux Gouy d’Arsy :
(4) Brissot, Plan de conduite pour les Deputes, cite par Boissonnacle.
(2) Lettre a MM. les Deputes des Trois Ordres.
(3) Le Point du Jour, tome I.
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tandis que les deputes du Tiers se pressaient dans' la salle du
Jeu de Paume, toute la deputation dominicaine, forte de ses
liuit membres, 6tait venue se joindre a eux. Gouy d’Arsy avail
eu une idde degSnie, et apres que Bailly eut le premier pr6t<$
lesermenl, d une voix claire que l’on put entendre du dehors,
sept des representants de Saint-Domingue, a savoir Gouy
d’Arsy, Reynaud, Rouvray, Bodkin, Fitz-Gerald, Larchevesque-Thibaud, Thebaudieres et Perrigny, se presentment en
groupe pour demander la permission de s’unir provisoirement
a la nation en pr6tant le m£me serment. Le rapport du comite
pouvait-il maintenant 6tre autre chose que favorable a cette
modeste requite d’admission provisoire? II ne vint a l’esprit
de personne que le mot etait la vide de sens, et la formule
parut heureuse. Ayant admis ces conclusions, TAssemblee
Nationale autorisa les ddputds de Saint-Domingue a preter le
serment et a le signer. Gouy d’Arsy prit la parole et sut remercier l’Assemblde en termes chaleureux; apres quoi, et sans
perdre de temps, il distribua aux deputes du Tiers un memoire
juslificatif, qui, sous le litre de Preclude la position actuelle de
la deputation de Saint-Domingne, presenlait les demarches de
ses mandataires, et d’une fagon gen^rale la representation
coloniale, sous son jour le plus favorable. Le huitifcme depute
de Tile, comte de Magallon, adberait lui aussi au Serment du
Jeu de Paume deux jours plus laid. Le coup de maitre tente
par Gouy d’Arsy avail pleinement reussi, sa deputation etait
dans la place (1).
Y resterait-il pourtant? G’est la question sur laquelle
l’Assembl6e Nationale se mit a deliberer des le 21 juillet
suivant. Le principe de la representation coloniale avait
(i) On sait que Gouy d’Arsy, que cetle victoire avait mis tres en relief,
probablement en verve aussi, parla tout aussitdt de denoncer M. de
La Luzerne, le ministre coupable d’avoir refuse son contours au projet
des grands planteurs! 11 ne fallul rien moins que l’amitie personnelle
de Neeker pour sauver une premiere fois le m inistre de la Marine des
foudres du bouillant Marquis, qu’un polemiste appelait du joli nom de
« d’Arsy l’Accusatif ».
j . coopeh .
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ete admis sans autre opposition; et m6me sur la validite
des pouvoirs, le comite de verification avait admis a l’unanimite de passer outre, malgre certaines illegalites. Sur le
nombre des deputes, dans tous les cas, l'unanimite ne se
faisait pas; et plusieurs membres de la Constituante, que
preoccupait surtout le sort des noirs, paraissaient decides a
n'admettre, et a ne Jaisser admettre, quune representation
limitee, proportionnee uniquement au nombre des blancs.
Sur les deux premieres questions, la deliberation se termina par deux votes favorables; sur la troisieme, on decida
de limiter le nombre. Mais il y eut une interruption de seance
pour permettre aux deputes d’aller diner, el lorsqu’ils rentrerent... l’arrivee de la minorite du clerge et de la noblesse
qui venait se joindre au Tiers provoqua un grand brou
haha... l Assemblee renvoya au mardi suivant le vote sur ce
troisieme point.
Ce delai devait permettre aux adversaires de la deputation
de livrer contre elle un nouvel assaut, de faire voir la legerete
et la naivete avec lesquelies on avait admis des deputes dominicains qui, comme par hasard, etaient tous des proprietaires
residant en France! Dans le Journal de Versailles, Gorsas
remarquait avec raison que les negociants et les marchands,
qui avec les planteurs assuraient la prosperite de la colonie,
n’etaient pas representes plus que les esclaves. Mirabeau se
montra bien plus severe encore dans ses critiques : « Les
debats », ecrivit-il dans sa Lettre XIV a ses Commettans (1)
au sujet de cette seance du 27 juin, « m’ont paru superficiels,
vides de choses, etrangers k la question du moment, et tout
k fait indignes d’un si beau sujet ».
Les deux meilleurs publicistes des Amis des Noirs, Brissot
et Condorcet, se jetaient eux aussi dans la melee. Condorcet,
dans un pamphlet incisif et concis sur VAdmission des deputes
de Saint-Domingue dans TAssemble Nntionale, ne craignait
pas de montrer 1’abime qui separait le point de vue de la nation
(1) Courrier de Provence, 30 juin 1789.
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de celui d’un planteur, et de faire, des deputes de SaintDomingue, les defenseurs d’une institution contraire aux
principesde 1’Assemblee, des hommes que les idies de liberte
et de justice tourmentaient peu, parce que leur seule loi etait
leur intiret personnel. A son avis, les planteurs n’avaient pas
le droit de riclamer la representation tant qu’ils maintenaient
i’esclavage. Et toujours cette idie suivait, qu’il dtait parfaitement absurde de la part des planteurs de vouloir representer
leurs esclaves, de vouloir proportionner a leurs esclaves le
nombre de leurs representants! Les blancs lui paraissaient
trop nombreux pour qu’on put leur accorder plus d’un depute,
deux au plus.
Quant & Brissot, ses Reflexions sur l'admission aux Etats
G&neraux des deputes de Saint-Domingiie etaient d une logique
irrefutable, et mettaient a nu la faiblesse des arguments dei
planteurs. Elies devaient avoir un retentissement enorine. L
demontrait avec une force convaincante que les deputes des
planteurs n’avaient ete admis au sein de l’Assemblie INationale que par surprise, ce dont tout le monde d’ailleurs
commen^ait h se rend re compte. Leur parade de patriotisme
leur avait valu cette aubaine, mais il serait dangereux,
com me le demandait Barr&re, d’assimiler une colonie a une
province, surtout quand elle est distante de la mitropole de
1.500 lieues, en sorte qu’elle reste forcement itrang&re aux
intirets et aux besoins de la France, ne peut done pritendre
ci' faire entendre sa voix sur les impots et sur l’administration,
ses interits etant exactement contraires a ceux de la metropole. L’autonomie, avec une Assemble Genirale pour
l’ensemble des colonies, et des assemblies provinciales pour
chacune d’elles, vaudrait mieux que 1’octroi de la reprisentation aux Etats Generaux (1).
Ainsi les Amis des Noirs profitaient de l’admission des
deputes de Saint-Domingue pour atlircr l’attention publique
(1) C’etait, on le suit, le sysleme qui regissait les colonies anglaise,®-
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sur le grand problime de l’igaliti des races et sur celui qu il
entraine a sa suite de la suppression de l’esclavage. Ainsi se
voyait posee la question de 1'egaliti des droits entre mulatres
ou hommes de couleur et blancs. La brochure de Brissot
devait agiter profondement l’opinion, et l’abb<§ de Gournand
soutint du reste la meme these, a laquelle Mirabeau allait une
fois de plus preter l’appui de son immense popularity, ne se
lassant pas de faire remarquer 1’injustice de la requite des
deputes de Saint-Domingue, l’injustice de rexclusion dont les
hommes de couleur avaient ete les victimes aux assemblees
ilectorales (1).
Or, tandis que Brissot et Condorcet avaient recours a leur
plume, Mirabeau avait sur eux Tavantage d’apporter ses argu
ments non seulement dans un journal, mais encore a la tri
bune de l’Assemblee Nationale, ce qui ne leur donnait que
plus de poids. G’est a quoi il ne manqua pas, le 3 juillet :
« Je demande de quel droit les 23.000 blancs ont exclu des
assemblees primaires a peu pris un nombre pareil d'hommes
de couleur libres, proprietaires et contribuables comme eux?
Je demande pourquoi on veut que les 20 blancs qui sont ici,
represented les hommes de couleur desquels ils n’ont regu
aucun mandat? Je demande de quel droit les 23.000 blancs
electeurs ont defendu a leurs concitoyens de se nommer des
reprisentants, et se sont arroge celui d en nommer et pour
eux et pour ceux qu'ils ont exclus des assemblies primaires?
Groient-ils que ces hommes qu'ils ont exclus, nous ne les
representous pas? Groient-ils que nous ne defendrons pas ici
leur cause? Ah! sans doute, si telle a ete leur esperance, je
leur declare qu elle est outrageante pour nous, et qu’elle sera
degue (2). »
Gouy d’Arsy commit du reste une maladresse grave a celte
seance du 3 juillet, en avouant que les blancs de son lie consideraient en effet les mulatres comme des ennemis qu’il fallait
laisser dans leur abaissement, si on ne voulait pas avoir tout
'
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(t) Voir Courrier de Provence, XVIe leltre a ses Commettans.
(2) Moniteur, compte rendu de la stance du 3 juillet 1789.
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a redouter d’eux. Lorsqu’il s’aper^ut, le lendemain, de l’impression facheuse qu’il avait produite, il songea bien a revenir
sur sa declaration, mais il etait trop tard, et elle demeura
dans toutes les m^moires.
Garat, qui etait pourtant favorable h la representation coloniale, crut devoir insisler lui aussi sur taut d’illogisme, et
conclut que cette violation des droits d'hommes libres n’avait
aucune excuse. Puisque les colons laissaient entendre que
s’ils avaient exclu les mulatres c etaient parce que ceux-ci,
encore lies aux esclaves par le sang, etaient tout naturellement les ennemis des blancs, et qu’il eut 6t6 dangereux
pour la colonie de rassembler dans les lieux detection tant
d’ennemis, Garat ne contestail certes point l’inimitie des
mulatres, mais il en tirait ce corollaire que les blancs etaient
done aussi les ennemis des mulatres, et, comme tels, ne pouvaient les reprdsenter! 11 ne pouvait done plus elre question
pour eux de defendre, en m&me temps que leurs propres
interSts, ceux des planteurs mul&tres... Il montrait la classe
des hommes de couleur ^crasee sous le ntepris, exclue de
toutes les fonctions, de tous les emplois, et que l'interet des
blancs etait trop de les maintenir dans leur abjection (1).
Tout cela creait la plus vive impression dans l’Assemblee
et au dehors. Le Journal de Versailles contient a cette 6poque
de nombreux temoignages de l’attitude emue du public en
faveur des infortun6s descendants des Atricains, de ces gens
de couleur auxquels on pretendait ne reconnaitre d’aulre
droit que celui de travailler et de rendre des services, sans
leur attribuer aucun des avantages de 1’opinion ou de la loi.
La repercussion que toute cette agitation, soulevee au sein de
l'Assembl<§e et dans le public frangais par la deputation de
Saint Domingue d’un c6te, et par les Amis des iNoirs de l'autre,
devait avoir sur les evenements de Tile, nous la verrons dans
le chapitre suivant. Pour le moment, et afm d’en finir avec
cette question de la representation, nous dirons seulement
(1) Courrier de Provence, 8 juillet 1789.

que, loin d’etre portee h 20 membres com me elle le demandait, elle fut soumise, apris la disapprobation virulente de
Mirabeau, aux principes qui riglementaient la representation
en France mime ; encore y mit-on une certaine indulgence,
car Mirabeau ne leur eut laissi que quatre deputes, et on leur
en accorda six, dans la seance du 7 juillet.
Les colons purent bien regretter alors leur mouvement
inconsidiri. Ils comprenaient enfin ce que quelques-uns
avaient compris des le debut, qu’il eut mieux valu garder leurs
intirits hors du contact de la Revolution. Des ce moment, il
semble qu’ils aient risolu de se separer d elle. La batailie
avait iti, en somme, a leur disavantage, et c’itaient les Amis
des Noirs qui triomphaient, avec leur vibrant porte-parole,
Mirabeau, avec leurs vigoureux polemistes, Brissot et Condorcet. Le seul risultat immidiat qui poureux itait acquis,
c'itait ce principe de la representation coloniale enfin et ditinitivement reconnu, qui devait changer du tout au tout les
rapports de la mitropole avec ses colonies: celles-ci cessaient
disormais de n’itre qu’un terrain a exploiter, elles faisaient
partie du territoire national lui-mime. Deux diputis, bientot
cinq, allaient itre nommes pour la Guadeloupe; en octobre, on
nommera deux diputis dilibirants pour la Martinique, et, un
an plus tard, deux diputis pour les villes de l’lnde ainsi que
neuf suppliants; en fivrier 1791 enfin, deux diputis sup
pliants seront nommis pour File de France.
Les hommes qui allaient former le club Massiac ressentaient vivement l ichee intlige par les Amis des Noirs a cette
diputation dominicaine dont pourtant ils avaient blami euxmimes 1’attitude et Faction. Dans leur micontentement des
moyens employis par cette deputation pour obtenir gain de
cause au sein de FAssemblee, ils avaient meme plus d’une fois
aidi les adversaires qui cherchaient a les frapper par derriere.
Plusieurs membres de la future association appartenaient en
etTet a FAssemblie, et nous allons voir qu'ils songeaient dej&
a y utiliser leur influence pour un changement de tactique
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complet clans la discussion des affaires de leur colonie. Car,
dtoufler ddsormais la question de Saint-Domingue, eviler tout
contact avec le corps constituant, comme ils I’auraient d’abord
souhaitd, ce n'etait plus possible : ce que le Club aurait a
faire, — ce a quoi nous verrons qu'il s’entendit merveilleusement, — c’etait de creer dans la Constituante mdme un organisme de combat, devoue a ses intdrets, capable de lutter
eflicacement contre les Amis des Noirs, et d'imposer enfin le
point de vue de la majorite des colons, — auquel d'ailleurs
se raliiait maintenant la minorite.
Dans cette circonstance, le clubMassiac alla.it dtre beaucoup
aidd et soutenu par les deputes des grandes villes commergantes, que desolait tout le bruit fait par les ddputes pour
attirer l’attention gdndrale sur leur tralic, lequel avait resultd
en un dangereux apitoiement de l’opinion publique sur les
victimes de l'esclavage, — cette malediction de Saint-Domingue qui faisait leur fortune. On se rendait trop bien compte a
prdsent, a Marseille, a Bordeaux et ailleurs, que les discus
sions vigoureuses de TAssemblde avaient devoild le principe
fondamental de la vie dconomique de Tile. Et ce principe,
si absolument vicid, quel ctait-il, sinon celui des travaux
forces, — forces par le fouet sitot que cela pouvait parailre le
moins du monde ndcessaire, — pour toute une classe d’dtres
humains, outrageusement traites. 11 fallait plus que jamais
s’unir devant le peril de telles revelations, si Ton voulait voir
continuer la prospdritd des villes maritimes, prosperitd qui
(ldpendait uniquement de l’esclavage; — et on s’entendit, en
consdquence, pour arranger dans ses grandes lignes une nouvclle propagande que l’on saurait bien ensuite adapter aux
circonstances, a mesure des dvenements. C’est ainsi que les
Amis des Noirs allaient bientdt trouver devanteux une force
occulte et formidable, plus redoutable que ne l’avail pu dtre
une poignde de ddputds etourdis.

CHA PITRE II

L E COM ITE CO LO N IA L
DE L ’A SSEM B LEE C O N STITU A N T E

Consequences immidiates de la representation. — Sentiments
viritables de l'Assemblie Constituante vis-a-vis de la ques
tion des noirs et meme des hommes de couleur libres.
— Barnave et les dicrets de 1790 et 1791. — Rdvoltes que
ces dicrets devaient provoquer a Saint-Domingue. —
Accueil que devaient leur faire les Amis des Noirs. —
L’Assemblee coloniale et les assemblies provinciales dominicaines.
Jusque-la les blancs avaient re$u satisfaction, puisqu’ils
etaienl reprisentes a 1'Assemblie Nationale Constituante.
Mais l’agitation qui depuis 1788 les secouait atteignait maintenant les mulatres, en attendant que les noirs suivissent
le mouvement. Le plus pressi, du point de vue du club
Massiac, eut ete d’enrayer cette espece de soulevement des
mulatres, et deja ce n’itait plus possible. Surs maintenant
de la sympathie des Amis des JNoirs, qui avaient tant icrit,
taut parli en faveur de leur cause, ils ne pouvaient larder
k demander l’igaliti des droits avec les blancs. Dis le mois
d’aout, un mulatre de Saint-Domingue fut charge de
« reclamer a Versailles en faveur de ses pareils », et telles
itaient les alarmes des planteurs que les deputes de la colonie
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a rAssemble Nationale ecrivaient, le 4, au Ministre de la
Marine, pour lui signaler l’imminence d une insurrection, et
pour le prier d interdire aux negres et aux mulcitres residant
alors de ce cote-ci de FAtlantique de repasser on Amerique (1).
Un comite de gens de couleur, s’intitulant les « Colons
americains», se forma bientot, dont les organisateurs,
Raimond Faine, Jacques et Vincent Oge, surent grouper une
centaine de proprietaires de leur race, la plupart originates
de Saint-Domingue, et provoquerent Fadhesion des liommes
de leur sang, soit dans les villes maritimes frangaises, soit aux
Antilles. Un avocat languedocien, Hector de Joly (2), leur
pr£ta l’appui de ses nombreuses relations et de ses conseils,
et c’est sous son impulsion qifils redig&rent leur cahier de
doleances. D&s le 22 octobre, ils reclamaient a la Constituante
Fadmission d’un depute pour les repr^senter (3). En m6me
temps, La Fayette, Mirabeau, Condorcet, Alexandre de
La Rochefoucauld et Fabbe Gregoire decidaient de demander
Fassimilation absolue des gens de couleur et des negres libres
aux colons blancs (4).
Ainsi, quelques mois a peine apres Fadmission des deputes
coloniaux, les famcuses discussions ayant pour objet de
resoudre enfm le probleme de Fdgalite des races aux colonies
se rouvraient. Leur echo allait suffire pour dechainer l’anarchie a Saint-Domingue. Le de en dtait jete. Les planteurs
(1) La Luzerne, Memoire juslificalif, Archives parlementaires.
(2) Lieutenant du Maire de Paris, et futur Ministre de la Justice. Avec
tant d’autres, M. de Joly devait abandonner la cause des hommes de cou
leur libres et des noirs, quand il apergut tout le danger qu’elle faisait
courir aux colonies fran^aises, c’est-a-dire aprAs le Decret et I’Instruction
de mars 1790, et J. Raimond pourra <5c.rire plus tard : « MM. Brissot, Pabb£
Gregoire, P6thion de Villeneuve et Claviere sont les seuls qui ont con
tinue a defendre notre cause avec un zele incomprehensible. » (Correspondance de Julien Raimond avec ses freres de Saint-Domingue, lettre
du 4 mars 1791.)
(3) Ges « Colons americains » Ataient riches et semblent avoir 6t6
d’excellents patriotes. On trouvera A nos Pieces Justificatives (I) Pextrait
d’un curieux proc&s-verbal de leur assemblee.
(4) Gregoire, Memoires, ed. Carnot, tome I, chapitre IV, p. 390.,
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avaient pu se faire illusion, et croire que leur deputation
snffirait a assurer le maintien dela suprematie in juste de leur
race sur une autre race, mais en rdalite ils n’avaient reussi,
par leurs manifestations, qu’5. altirer 1’attention des reformateurs et de l'opinion eclairee sur celte tare de l’organisation
sociale des colonies, et la mine de leur tyrannie devait
suivre.
II n’etait pas jusqu'a Louis XVI luiun&me qui n’eut et6
touche par ce qu’il avait entendu des souffrances des
noirs, et qui ne se montrat mainlenant plein de sympathie
pour leur cause. On connait cette anecdote rapportee par
Brissot (1); avant m6me la reunion des Etats Gendraux, le
marquis de Gouy d’Arsy sollicitait unjour du Roi une lettre
de cachet contre les Amis des Noirs; « les pauvres noirs »,
repliqua le Roi, « ont-ils done des amis en France? Tant
mieux, je ne veux pas interrompre leurs travaux ! (2) »
Cette aristocratie coloniale, qui avait fomente tant de trou
bles pour obtenir une representation a Paris, avait pu s’illusionner davantage encore, au point d’imaginer qu elle emp£cherait la Constituante de resoudre, contre ses inter&ts, une
question plus grave : celle de l’abolition de la traite et de
Pesetavage.. Mais les adherents du club Massiac avaient si
bien compris le danger que d&s le 29 juin ils avaient adresse
une Requite aux Seigneurs des Etats Generanx, sous forme de
protestation contre les demarches de la delegation, la d£savouant ainsi publiquement; et un publiciste du club (3) — (que
Ton appelait encore Society des Colons frangais bien plus que
du nom de Massiac) — remarquait : « Que peuvent penser les
colons de cahiers qui disent : « Vous demanderez l’admission
des deputes de Saint-Domingue » ; et, a cote de cet article :
« Vous demanderez raffranchissement des negres ? » cette
(4) Hrissot, Memoires, ouvr. deja cite, tome II, p. 407.
(2) Voir egalement, a nos Pieces Justificatives (II) un document non
date emanant du Roi, apr&s un rapport parvenu a l’Assembiee Nationale
d’un conllit arme au Cap.
(3) Duval-Sanadon, Memoires, Arch. Nat.

«

—

u

—

phrase si simple et si courte reunit en une seule toutes les
erreurs, toutes les injustices, et toutes les consequences desastreuses. »
Deja pendant la pdriode electorate, les partisans de la
representation coloniale avaient provoque, de la part des
Amis des Noirs, une propagande tout a fait contraire a leurs
interets, et Fidde de la suppression du trafic des n^gres et de
la servitude aux colonies avait fait de rapides progr&s. Les
debats sur l'admission de la deputation h Versailles avaient
ensuite donnd aux abolitionnistes une occasion nouvelle de
propager leurs theories; les journaux favorables h leur
cause (t) avaient insisie sans repit pour que la question fut
inscrite au programme de FAssembiee Gonstituante, et, dans
la seance du 27 juin, de nombreux orateurs avaient demande
qu’on s’occupat serieusement du sort des noirs. Lorsque La
Rochefoucauld in vita FAssembiee, lorsque Louche invita les
Franco-Americains eux-memes (2) a s'occuper de cette 1i berte
des negres dont on parlait maintenant de tous cotes et sans
repit, ils avaient rencontre une adhesion presque unanime;
et, le 4 juillet, Mirabeau et Garat insistaient encore pour la
suppression de Fesclavage, « cette grande operation de
justice », exprimant le souhait qu’elle restat Fobjet des preoc
cupations des rdformateurs, afin que des mesures prdparatoires permissent bientot la realisation de cette belle oeuvre,
digne dun si&cle de philosophie et d’humanite (3).
Les representants des grands planteurs n avaient pu s en
tirer qu’en se declarant, sous la conduite de Gouy d’Arsy,
tout prets a accepter ces reformes capitales, « si FAssembiee
trouvait, dans sa sagcsse, les moyens d’allier la conservation
(1) Tels que Le Courrier de Provence, Le Mercure de France, Le Point du
Jour, Le Journal de Versailles, les Revolutions de Paris. Voir les numeros
de ces premiers jours de juillet 1789.
(2) C’est un fait remarquable que les muldtres propridtaires et libres
r^sistaient en g6n6ral autant que les blancs des lies a l’id6e de l’dmancipation des esclaves. On le voit jusque dans la correspondance de Julien
Raimond, et il est bien vrai que. sans les Amis des Noirs, personne n’edt
songe a emanciper les esclaves.
(3) Discours de Garat, Le Courrier de Provence, 9 juillet 1789.

des colonies, les proprietes des colons et l’entretien de leurs
ateliers avec I’abolition de 1’esclavage et de la traite ». Mais
leurs commettants etaient bien resolus a tout risquer, m6me
une revolution, pour empecher ce qu’ils appelaient une
atteinte a leur droit de propriety. « On violerait leur propriety
en affranchissant leurs nogres, que les colons ont achetSs,
payes a la nation m&me en vertu de la lo i; en supprimant la
traite on la violerait encore (1). »
Quant aux deputds des villes de commerce, ils ne faisaient
entendre que protestations et clameurs. On trouvera, aux
Pieces Justificatives, des adresses tort interessantes, envoyees
a l’Assemblee Nationale a ce sujet. Elies sont bien significatives, el indiquent assez I’affolement que les idees nouvelles,
concernant les noirs, provoquaient a Bordeaux, & Nantes et
ailleurs (2).
Sans doute, ilest futile d’etablir les fondements des affaires
humaines sur la repression, la haine et la defiance, et les
terreurs du commerce frangais allaient, nous le verrons, ensanglanler une belle colonie, par un v£ri!able suicide. En France,
les 6v6nements de la Revolution cheminaicnt maintenant
avec une rapidite etonnante; le 44 juillet g’avait et£ la prise
de la Bastille et la chute de l’absolulisme; la nuit du 4 aoul
avait vu renversee la suprematie de la noblesse frangaise; le
20 aoul, la Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
avait etabli des principes qui condamnaient les assises monies
de la societe coloniale. Parmi les colonistes frangais et leurs
associes la terreur regna des lors a son comble. « La colonie
est menac^e d’un p6ril imminent. On est ivre de liberty ! »
s’ecrieront les deputes de Saint-Domingue. Et dans une lettre
du 42 aout (3), qui sera repandue a profusion dans la colonie,
(1) Memoire des deputes de Saint-Domingue (Bibl. Nat.), cite par
Boissonnade.
(2) Voir Pieces Justilicatives, nos III, IV et V.
(3) Nous donnons le texte complet de cette lettre, tel que nous le
trouvons dans la Correspcmdance de .1. Raimond, aux Pieces Justifi
catives, VI.
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ces memes deputes emploieront tous les arguments pour
premunir leurs commettants contre les progres de 1’esprit
public dans la m^tropole ; assurant qu'ils napercevaient de
ressource contre les orages qui se preparaient, que la prompte
convocation d’une assemble provinciate dans chaque departement de la colonie.
« line societe d’enthousiastes, qui ont pris le titre d’Amis
des Noirs, 3crit ouvertement contre nous : elle epie le
moment favorable de faire explosion contre l'esclavage. II
suffirait peut-6tre que nous eussions le malheur de prononcer
le mot, pour quon saisit l’occasion de demander l’affranchissement de nos n&gres... Ne reveiilons pas lennemi, mais *
ne nous laissons pas surprendre. Veillez, encore une fois
veillez; veillez, car i’Assembl^e Nationale est trop occupee
de I’intGrieur du royaume pour pouvoir songer h nous. Nous
avertissons de tous c6t<$s les Americains de voler a la defense
de leur patrie : sans doute la plupart vont s’embarquor; il y
aura seulement quelques-uns de nous qui les suivront. En
attendant que tous puissent se reunir, prenez les mesures que
votre sagesse vous dictera : observez bien les personnes et
les choses; qu on saisisse les ecrits ou le mot m6me Libert^
est prononc^ ; redoublez la garde sur vos habitations, dans
les yilles, dans les bourgs; partout attachons les gens de
couleur libres; mdfiez-vous de ceux qui voDt vous arriver
d'Europe. C'est un de vos plus grands malheurs qu’on n’ait
pas pu, dans une circonstance aussi critique, emp^cher
l embarquement des gens de couleur qui etaient en France :
nous l’avons demande au ministre; l'esprit du jour s’oppose
sur ce point a nos ddsirs. Empecher, sur notre demande
meme, l embarquement des esclaves, serait regarde comme
un acte de violence quon d^noncerait a la nation (l). »
Les deputes de Saint-Domingue finissaient par, engager
leurs constituants a attendre de rafTaisscmcnt de l’esprit
public en France de meilleurs temps. « Courage, disaient-ils,
(1) Corresponclance secrete des deputts de Saint-Domingue avec celte lie,
p. 1 et suivantes.
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cliers compatriotes ; ne y o u s laissez point abattre : nous
continuerons a faire sentinelle pour y o u s . C’est tout ce que
nous pouvons dans le moment present. Le temps viendra
surement ou nous pourrons faire mieux. II faut laisser refroidir les esprits; cette crise ne durera point; comptez sur
nous. »
Un seul des deputes de la colonie, Gerard, qui s’est toujours
distingue par un esprit sage et eclair^, avait prevu que ces
alarmes inconsiderdes pouvaient plus que toute autre chose
produire les <§vfmements memes qu’on voulait prevenir.
Yoici ce qu’il marquait aux colons dans un post-scriptum a la
meme lettre :
u II est possible, et meme probable, que les bruits alarmants
qui se sont repandus et qui sont la matiere de cette lettre ne
soient pas fondes; et dans ce cas, il serait facheux que cela fit
une sensation trop forte dans la colonie, qui ind^pendamment
des craintes qu’elie inspirerait, pourrait peut-etre donner lieu
a des dangers plus r£els. II nous semble que le meilleur
moyen a employer pour assurer dans tous les temps le repos
et l’existence dans la colonie, c’est d'affcctionner a notre
cause la classe des gens de couleur. Ils ne demandent sure
ment pas mieux que de confondre leurs int<§rets avec les
vdtres, et de s’employer avec zele pour la surete commune;
il n’est done question de votre part que d’etre justes envers
eux, et de les traiter toujours de mieux en mieux. Nous regardons cette esp&ce comme le vrai boulevard de la surety de la
colonie. Yous pouvez les assurer que vos deputes, qui sont
aussi les leurs, s’emploient avec zele aupres de l Assemblee
Nationale pour l’am^lioration de leur sort, et pour leur pro
curer la juste consideration qui est due a tout ciloyen qui se
comporte honnetement. »
Il est remarquable, dit Garran de Coulon, que toute la
deputation de Saint-Domingue avait la mfime opinion que
Gerard sur les bonnes dispositions des hommes de couleur.
Elle savait que, lors du pretendu soulevement des ateliers de
la plaine du Gap, annonce dans cette ville, ils s’6taient reunis
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aux blancs avec le plus grand zele; la deputation de SaintDominguc voyait 1&, dit-elle, « cet accord que l’intiret
commun prescrit, et que la reconnaissance d’une part, la
bienveillance de Tautre, et de toutes les deux un attachement
mutuel, promettaient malgre les distinctions necessaires entre
les deux classes ».
II est bien certain que si les blancs avaient su adopter une
attitude plus conciliante envers les mulatres libres, bien des
desastres auraient pu itre evites. Mais les sages conseils de
Gerard ne furent point icoutis.

Or, tandis que les deputes contestaient en France les droits
des hommes de couleur, on les violait de la maniere la plus
atroce a Saint-Domingue. Les meneurs des blancs voulurent
mime, dans divers endroits, les empecher de porter la cocarde
nationale. II fallut un ordre formel des administrateurs de la
colonie pour les y auloriser. Partout ils allaient itre exclus
des comites et des municipalitis qui dans chaque commune
s’organisaient, et a bien plus forte raison le seront-ils des
assemblies provinciates et de PAssemblee coloniale qui vont
suivre. Partout ils supporteront ces exclusions sans sc soulever, attendant tout de la justice de leur cause, et de celle
de TAssemblie Constituante. La correspondance des hommes
de couleur residant en France avec leurs freres de SaintDomingue est a l'abri de tout reproche, et bien qu’on eut
itabli an Gap la surveillance la plus severe sur tout ce qui
venait de France, bien que cette surveillance, ait ete ensuite
itendue dans toute la colonie (1), bien qu’on ouvrit enfm
toutes les lettres et tous les paquets adressis de France a des
hommes de couleur, on ne put rien y trouver qui pritat
matiire aux calomnies repandues plus tard conti e eux; nous
(i) Ordonnance du (iouverneur de Peynier du 11 decembre 1789.
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citons ici, a cet £gard, un passage da rapport de Garran de
Coulon.
« Cette correspondance fut surtout dirigee de Paris par
Julien Raimond, en qui une assez grande aisance, et plus
d’6ducation que les hommes de couleur n’en recevaient ordinairement, avaient d(*velopp6 les quality heureuses que son
coeur et son esprit avaient recjues de la nature. Des 1784, il
£tait venu solliciter en France des ameliorations au sort de
ses frfcres. Ses lettres, qu’on avait aussi calomni^es, ont 616
depuis imprimees en entier dans deux recueils; elles comprennent a pen pr6s toutes les epoques de notre revolution,
jusqu’a la proclamation de la liberte des negres. 11 est impos
sible de montrer plus d’attachement a la mere patrie, et plus
de respect pour les lois, plus d’amour pour la veritable
liberte, et un plus vif sentiment des droits de l’homme. Malgre
les variations que le sort des hommes de couleur a souffertes
depuis 1792, il ne cesse de les inviter, par les exhortations
les plus touchantes, a lasoumission aux autorites constitutes,
h la paix et h la Concorde avec les blancs, a ne compter, pour
la justice qui leur est due, que sur cette justice mtme, et sur
Fesptrance qu’elle serait enlin reconnue par la representa
tion nationale (1). »
11 est Evident en efTet, pour qui etudie la correspondance de
Julien Raimond, qu’il n’a jamais cesse d’engager ses freres a
tout soufTrir pour maintenir la tranquillite dans la colonie, et
a laisser faire aux blancs tout ce qu’ils voudront, hormis le
seul cas — qui ne se peut presumer, dit-il —, de livrer la
colonie a une puissance etrangtre. Pour emptcher une telle
1 I

•

(1) Garran-Coulon, Rapport sur les Troubles de Saint-Domingue, fait au
nom de la Commission des Colonies, des Comiles de Salut public, de Legisla
tion et de la Marine, reunis; publication officielle en quatre volumes,
Paris, an IV. — La conduite de J. Raimond, que les accusations de
Polverel et de Sonthonax avaient fait incarcerer en 1793, fait lobjet
de ce rapport; Le decret qui intervint a la suite estime « qu’il n’y a pas
lieu a inculpation » ; que la Convention n’a vu dans la correspondance de
Raimond et dans ses ecrits que des principes dignes des republicains;
et que la liberty qui lui a ete provisoirement rendue demeure definitive.
(Decret du 24 flor£al de l’an III.)
/
j.

cooper.
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Eventuality, les colons de couleur doivent a son avis sacrifier
lours vies et leurs fortunes (1).
Les dispositions des hommes de couleur pour les blancs
etaient alors si bonnes qu’aux premieres nouvelles de leur
admission dans quelques assemblies primaires de la colonie,
ceux de France suspendirent spontanement leurs demarches
aupr&s de l’Assemblie Constituante, et commencirent a se
filiciter de devoir aux blancs eux-memes I’exercicc de leurs
droils politiques. Leur joie fut grande aussi lors de I'admission
de deux d’entre eux au comite des Gayes.
Les colons, cependant, se senlaient de plus en plus sous la
menace d’une Emancipation imminente, et, devant le danger
pressant, tous allaienl s’unir enfin avec le groupement du
club Massiac. Le club comprit lui aussi que le temps n’itait
plus aux recriminations, car il apparaissait bien clairement
maintenant que l’Ancien Regime touchait a son agonie, et
que sous peu l’Assemblee Constituante serait le pouvoir
supreme. Nous donnons dans nos Pieces Justificatives (2)
quehjues proces-verbaux des seances qui se tenaient vers cette
epoque a Vhotel de Massiac, procis-verbaux fort instructifs du
plan giniral d’action unifiee adopte maintenant avec l'aide
des colons et des villes commerciales. 11 est a remarquer que
meme la deputation dominicaine tant blamee jusque-la par
le club (et dont les torts ne manquent pas d'ailleurs d’itre
plus d’une fois rappelis!) pour s'itre fait admettre dans
TAssemblee et avoir ainsi provoque l immixtion de celle-ci
dans les affaires de l’lle, est maintenant en tris bons termes
avec ce groupement, et lui soumet mime les projets qu’elle
compte presenter a l'Assemblie Nationale.
Avant tout, le meilleur plan paraissait etre d'etablir a
(1) Les riches planteurs de race blanche mena$aient dija le gouvernement de se rendre independants, oil de se placer sous la protection
anglaise si on touchait aux deux sources de leurs richesses, a savoir
l’esclavage et la traite.
(2) No VIII.
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Saint-Domingne une force capable de resister a une legisla
tion qui, si on laissait faire les Amis des Noirs, risquait d’etre
nettement anti-esclavagiste. Ccla consistait, en somme, a
retirer le plus possible les affaires coloniales des mains de
l’Assemblee, pour les confier a un organisme local dans
lequel les interets des colons seraient sauvegardes (1).
A cet etret, les colons avaient prdsente au Ministre de la
Marine une requite demandant rautorisation royale pour
convoquer une Assemble Coloniale et, des la fin de septembre, les ordres n£cessaires pour la convocation de cette
assemble avaient 6t6 envoyds par le ministre La Luzerne. On
se passa, en cette affaire, de TAssemble Constituante. Mais,
apres les journees des 5 et 6 octobre, l angoisse des planteurs
grandit encore; il devenait trop evident que le gouvernement
royal dtait ddbordd, que de plus en plus la minorite radicale
prenait le pouvoir et devenait capable d imposer sa volonte.
Ce nouveau pas en avant sur le chemin de la Revolution avait
eu promptement sa rdpercussion sur la question coloniale,
puisque c’est tout de suite aprds que le comite de mulatres dont
nous avons parle plus haul sous le nom de « Colons americains », s’etait vu aide par les Amis des Noirs pour faire
paraitre une delegation devant l’Assembiee Constituante, qui
l’avait regue avec la bienveillance la plus marquee (2).
Une grosse controverse s'engagea, et elle allait rager pen
dant des semaines tant au sein de l’Assemblee qu’au dehors.
On peut imaginer que la plume de Brissot ni ceile de Gi-egoire
ne resterent inactives dans de telles circonstances; toutefois,
leurs adversaires ne dormaient pas davantage et, toujours
fortement soutenus par les deputes des villes commerQantes
qui, de toute leur puissance, pesaient dans la balance, ils
allaient I’emporter sur les Amis des Noirs dans la fameuse
(1) Voir Stoddard, ouvr. d^ja cit6, chapitre VII.
(2) On trouvera le sujet traite tout au long dans Brette, Les Gens de
Coulcurs Libr#s et leurs Deputes en 1789; dans Mills, The Early Years of
the French Revolution in San-Domingo\ et dans Moreau de Saint-M6ry,
Considerations.
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seance du 3 decembre. Le projet des mulatres d’etre repr£sentes h 1'Assemblee de Paris etait en effet battu. Battue aussi
la proposition du depute Gerard qui avait soutenu dans cette
m^me seance que les colonies devraient etre assimilees en
tout a la France, et demande que tous les decrets de l’Assemblee y fussent appliques.
Le danger n'en paraissait pas moins pressant au club Massiac, ou il ne faisait pas de doute que ces batailles oratoires,
dans lesquelles les Amis des Noirs faisaient sans cesse appel
aux sentiments rtfvolutionnaires, et ou tout le public des galeries les soutenait ardemmenl de ses applaudissements, risquaient fort de se terminer un jour ou 1‘autre par leur victoire.
G’est mfime pourquoi un depute de la Martinique, dont la
competence en matiere d’administration coloniale etait
reconnue, de Curt, avait propose le 26 novembre la creation
d'un Comity pour les Colonies au sein de 1’Assemblee, comite
qui, compose d’une vingtaine de membres, colons et negociants, s’occuperait sp^cialement des affaires en discussion en
matiere de legislation coloniale, et preparerait un code particulier, etc.
Cette demarche peut sembler a premiere vue aller bien a
l’encontre des desirs du clubMassiac, ou, depuisles sarcasmes
de Mirabeau, on avait volontairement garde le silence en
public, la deputation de Saint-Domingue elle-meme ayant
suivi enfin, un peu tard, le conseil que Gouy d'Arsy avait trop
neglige au debut. Mais la proposition de Curt tendait, en
realite, a monopoliser les questions coloniales entre les mains
de quelques hommes jpour les enlever aux Amis des Noirs et
a trouver un moyen de tourner dans la colonie cette Declara
tion des Droits de fIlomme qui, aux yeux des membres du
Club, avait le tort de reconnaitre que les hommes naissent et
demeurent litres et eg aux en droit.
De nouveau l’opposition gronda ; d'autant plus que les
Comites deja existants (du Commerce, de la Marine, de la
Constitution, etc.) pouvaient suftire a la besogne. Les Amis
des Noirs l’emporterent d’abord, car les negres de la Guade-

loupe et de la Martinique s’agitaient deja et l’Assembl^e pretendait se renseigner avant tout sur les dvenements des
colonies. Les amis de Brissot furent assez forts pour emp6cher
toute discussion du projet jusqu’au 2 mars 1790. Ge jour-la,
il y eut une de ces reactions etonnantes dont la lutte de ces
deux societes secretes nous otfre de frequents exemples, et,
apr&s une chaude discussion ii est vrai, la nomination du
Comity colonial fut acceptee en principe; il devait compter
douze membres seulement (1) et deux suppleants.
★
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Plus d’un des historiens qui ont depuis£crit sur cette affaire
ont accus6 le Comite colonial d’avoir 6te d une partialite
revoltante, d’avoir servi d’instrument, en somme, entre les
mains du club Massiac. 11 ne complait pourtant que deux
colons, de Saint-Domingue il est vrai, et deux n^gocianls;
mais ceux-ci, dit Deschamps, repr^sentaient les ports les plus
engages dans la traite; — et il est visible qu’a ce titre ils lui
sont fort suspects, et qu’il les soupgonne d’avoir plus ou
moins influence leurs collegues.
Il ne nous parait pas que ces critiques soient fondees, et si
la creation du Comity est due a l’initiative d’un ami du club,
nous pouvons admettre que cet ami etait parfaitement convaincu, pour lui-mdme, de la necessity d’enrayer un mouvement revolulionnaire qui menaQait les Antilles entieres. Or,
nous l’avons vu, les colonies £taient incontestablement une
part, et une part importante, de la richesse nationale, si Ton
admet, avec miss Bradby (2), que le commerce de la France
avec Saint-Domingue representait les deux tiers de son com
merce total : ce chifl're a son eloquence.
A dire vrai, et dds ce d£but de 1790, la situation pouvait a
bon droit paraitre insoluble aux hommes les plus consciencieux, les plus soucieux de leurs devoirs, mais aussi de
(4) Un treizieme futnorm ne dix mois plus tar l.
(2) E. D. Bradby, Life of Barnave, Oxford, 1915, t. I.
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l'intdr^t de leur nation. Le Comite colonial allait se trouver
devant une impasse; dun cold les colons, dont ils ne suivraient pas tant que cela les suggestions, se montraient sans
souplesse, et comme toujours plus disposes a la revolte qua
l’abandon de leur point de vue; de l’autre, les mul&tres, dont
l'attitude restait encore soumise mais qui s'dveillaient, on le
sentait chaque jour, a la conscience de leurs droits.
Et la question pouvait deja se poser : Que feraient ensuite
les noirs? Le mouvement insurrectionnel gagnait du terrain
dans les lies franchises voisines de Saint-Domingue.
Or la question des colonies etait trop vitale pour qu’il fut
possible de la metlre serieusement en balance avec la liberty
des esclaves, quels que fussent d’ailleurs les principes sur
lesquels on s’appuyat. Et certes, plus dun membre de ce
Comitd colonial tant ddcrid professait au fond de son cceur le
mdme amour de la liberty que Brissot, le mdme desir d’en
faire bendficier tous les dtres, mais le patriotisme les devait
mettre dans le plus grand embarras en cette circonstance. Les
Amis des Noirs eux-mdmes se sont rendu compte a maintcs
reprises qu’ils allaient trop loin dans leurs revendications
pour des persdcutds, non en principe, mais dans la thdorie,
et nous verrons qu’ils allaient momentanSment abandonner
leur agitation, tant ils la sentaient dangereuse, et, pour tout
dire, anti-patriotique si on la consid^re a un point de vue
uniquement frangais...
^
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D’autre part, il ne faut pas perdre de vue qu’on n’a jamais
fait adopter aux Constituants des decisions dont ils n’ont
pas voulu, et que les membres du Comite colonial, charges de
s’informer a fond sur tous les points pour pouvoir ensuite
informer leurs collogues, n’ont rien fait dans l'isolemenl d’une
petite chapelle. Peu d’Assemblees legislatives ont inarch^
avec autant d’unild et d’union que la Constituante. La Concorde
y rtSgnait, — sauf entre partisans des deux Societes secretes
dont nous essayons de retracer la lutte; la majorite marchait
comme un seul liomme, et on peul dire sans crainte de se

tromper que jamais autrement qu’en thdorie elle ne fut favo
rable aux esclaves. Mdme les homines de couleur n’y earent
qu’un succes assez court, parce que la reflexion suffit bientot,
k tous ces deputes intelligents, cultivds, ddvouds, qu’etaient
les Constituants, pour comprendre que l’intdret general du
commerce frangais etait menacd si on ddclarait dds a prdsent
la guerre auxinterdts des colons et des commer^ants. Assem
b le liberale, certes,mais non pas anarchique, la Constituante
ne pouvait vouloir la mine de la France. Or, c’dlait la ruine
si on ne gardait pas les colonies; et on perdait les colonies si
on decretait tout aussilot l’abolition de l’esclavage.
Lorsque le Comitd colonial fut reconnu indispensable,
1’Assemblde Nationale nomma Barnavecomme rapporteur (1).
11 allait en dire I’&me. Sa popularity, ddja considerable,
devait grandir encore dans la discussion des affaires coloniales auxquelles il allait se consacrer. Malheureusement,
elles seront aussi la mine de cette popularity, parce qu’on
lui reprochera a la fois son attitude ferme, ou Ton ne verra
qu’entdtement, ou ses scrupules, dans lesquels on trouvera
des signes de faiblesse, cela sans vouloir considdrer les difticultes de sa situation a la tele du Comitd.
Au fond, l’attitude de Barnave n’a jamais varid, et jamais
elle n’a cesse d’etre dictde par le patriotisme le plus pur, par
un vif enthousiasme pour les iddes nouvelles; mais il gardait
en tout la mesure. S’il s’est parfois trompe, ce fut d’accord
avec l’Assemblee Gonslituante tout entiere, d’accord avec
toute la France pensante d’alors, et il est injuste de Ten
blamer seul (2). Mais eut-il tort de penser qu’aprds avoir fait
(4) Les autres membres etaient Touret, Le Chapelier, Bdgouen,
Gareschd, Pelerin de la Brusciere, Payen-Boisneuf, Nompere de Gharapagny (futur due de Gadore), Alquier, Gerard et Raynaud (ces deux
derniers deputds de Pile mdme), Alexandre de Lameth.
(2) Son id6al fut toujours de travailler a une Constitution lib6rale
comme celle de l’A ngleterre; les constituants etaient des monarchistes
constitutionnels, et les republicans, comme Brissot, y reprdsentaient
Tel^ment extrdmiste.

un grand sacrifice de principe, on devrait etre pr&t a en faire
d autres de moindre importanoe, dans le but de maintenir
la paix et la prosp£rite dans les colonies?
Ce sont ceux qui mettent le plus de parti pris dans leurs
jugements sur 1'Assemble et sur Barnave qui accusent ce
dernier avec le plus d'amertume pour ce qu’ils appellent
son parti pris. II est pourtant indeniable, pour un esprit
impartial, que Barnave etudia la question sans Fombre de
prejuge, dans les meilleures dispositions de justice pourtous,
mais aussi de loyaut£ a son pays. D’interet personnel, dans
toute cette affaire, on ne lui en d<§couvre pas. Nous avons
dit plus haut, en parlant des Amis des Noirs, que Brissot
avait ete injustement calomni^ et nous avons rendu hommage a son honnelete; nous ne pouvons moins faire pour
Barnave... et il est regrettable pour la memoire de Brissot,
qui avait souffert de la calomnie et qui aurait du ne pas
s en servir envers un autre, cet autre fut-il un adversaire
deteste, — et il detestait Barnave, — qu’il ait cru devoir
ecouter avec une si £vidente complaisance, pour les reporter
dans ses Memoires, des calomnies par trop fie Ileuses sur le
manque de desinteressement de Barnave (I): il se defend du
reste d’avoir voulu faire usage des racontars!
Du moins se laisse-t-il aller plus librement lorsqu'il lui
reproche de s’6tre laisse influencer par les Lameth, encore de
« faux patriotes de son esp&ce » a son avis. Les fr^res Lameth
avaient, il est vrai, des inter6ts a Saint-Domingue, mais il est
assez curieux que les detracteurs de Barnave ne se souviennent pas qu’en 1789 ils faisaient partie de la soci6t£
des Amis des Noirs (2) ! (Test surtout Charles de Lameth,
par son mariage avec M110 Picot, « fille d’un negociant
de Bayonne », qui avait tout a perdre et rien a gagner
dans une amelioration du sort des n£gres aussi radicale que
celle qu’envisageaient les Amis des Noirs. Or, dans la fameuse
(1) Brissot, Mdmoires, t. II, chap. XVII.
(2) Duport aussi.
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discussion du 3 decembre 1789, ne s’Etait-il pas declare pr£t
a sacrifier ses biens en faveur du principe de l admission des
gens de couleur a l’Assembl(§e; en faveur m&me de la liberty
des esclaves (1)? Toutefois, il demandait que blancs et noirs
fussent prepares a une abolition graduelle de l'esclavage et
de la traite. Et c’etait la justement le point de vue de Barnave,
que jamais les Lameth n'eurent a lui dieter; e'etait aussi le
point de vue de l’Assemblee tout entiere (2)...
Ceux qui voient la encore un reproche a formuler contre
Barnave et la Constituante, devraient se rappeler que les
Etats-Unis, berceau de l’independance politique, pour lesquels l’esclavage constituait aussi une plaie douloureuse,
— et qui le reconnaissaient, qui en souffraient dEja, —
n’avaient pas eu plus d’audace que n’en montrait maintenant
l’Assemblee Nationale franqaise; que ni Washington, ni Jef
ferson, ces deux grandes consciences, n’avaient ose soulever
la question de l’esclavage lors de la redaction d’une noble
Constitution, parce qu’ils pensaient eux aussi qu’il fallait
s’en remettre au temps du soin de redresser un tort pourtant reconnu (3).|"
On perd trop de vue aussi que les adversaires de Barnave
dans l’Assemblee, GrEgoire, Brissot, Potion, elaient au fond,
tout au fond, du mfime avis que lui sur ce point, et leur but
n’Etait pas d’abolir immEdiatement l’esclavage, mais d’arreter
la traite et d’Emanciper graduellement les noirs. Et le mieux
est qu’ils l’ont avoue. Les Memoires de Gregoire sont fort
instructifs a cet egard : « Nous fumes d’avis unanime que...
quant aux esclaves, il ne fallait pas brusquer leur Emanci
pation, mais les amener graduellement aux avantages de I’Etat
(1) Les Amis des Noirs Ten rem ercierent; voir le Patriote frangais du
5 dEcembre 1789.
(2) A en croire Garran-Coulon, Charles de Lameth s’exprima, des
les premieres seances du club Massiac, en separatists resolu.
(3) Au moment ou fut etablie la Constitution americaine, l’esclavage
etait une coutume qui dependait des diverses colonies « souveraines ».
Par l’ordonnance de 1787, il fut d6fendu sur le seul territoire soumis a
une juridiction centrale.

social... On congoit d&s lors que 1'emancipation subite prononcee par le decret du 16 pluviose an II ... nous parut une
mesure desastreuse : elle etait en politique ce qu’6tait en
physique un volcan (1) ». Et il ne cache point que le but des
Amis des Noirs avait ete avant tout de truvailler a eclairer,
a preparer [’opinion.
Le Comite colonial nouvellement cre£ devait aller vile en
besogne, car le temps pressait; le rapporteur devait faire son
rapport en six jours. L. Deschamps accuse Barnave de ne
s’etre servi que de la documentation a lui fournie par l’hotel
Massiac(2), ce qui serait bien peu conforme a ses habitudes
de travail; on peut pourtant admettre que les questions coloniales, et surtout celle des Antilles, ne le prenaient pas tout
a fait au depourvu, puisque tr&s lie avec les Lameth il en
connaissait certainement quelque chose ddja. La leltre sur
laquelle s'appuie M. Deschamps pour son assertion ne se rapporte nullement a cette 6poque, mais aux Instructions de
Fannie suivante(3).
Le fait que divers membres du club Massiac le remerci&rent, a diverses reprises, d’avoir defendu leurs interets ne
signilie pas, non plus, qu’il ait jamais subi l’intluence de ces
interets seulement (4).
Le rapport de Barnave ne laisse aucun doute sur son opi
nion; et l’accueil favorable qui lui fut fait par 1’Assemble
indique clairement que c’etait l’opinion de la majorite. Avant
tout, il estime qu’il faut garder le statu quo, de crainte de
commettre des erreurs en prenant des mesures par trop
hatives, d’autant plus que la Constitution, par ailleurs, prend
tout le temps de FAssembl6e. Il lui apparait inddniable que
des reformes seronl ndcessaires, maisellesne doi vent en trainer
#

(1) Gr^goire, Memoires, t. I, chap. IV, p. 390-391.
(2) Deschamps, ouvr. deja cite, p. 83.
(3) E. D. Bradby, ouvr. deja cite.
(4) On trouvera aux Arch. Nat. D xxv, 87, plusieurs de ces lettres
de felicitations et nous en donnons une a nos Pieces Justificatives (VII).

aucune effusion cle sang. A son avis, la premiere chose a faire
est de rassurer avant tout les colonies, de leur donner un
gouvernement personnel; puis, par la force du progr&s et
la persuasion, on poui*ra songer a transformer les condi
tions cerlainement mauvaises sous lesquelles elles ont vecu
jusque-l£u
Ge rapport et le decret qu’il presenlait, et qui fut voty (1),
valurent a Barnave, apres la seance du 8 mars, la plus grande
popularity a laquelle il devait jamais atteindre. II ne nous
est pas difficile de le critiquer aujourd’hui sur les yv^nements
qui suivirent, et nous nous rendons compte a peu de frais
(jue les colonies ytaient fort incapables de se gouverner ; mais
etait-il aussi facile d'en juger alors? Les colons allaient montrer la plus grande incapacity; pourtant, les priver, chores et
deja, des droits qu’ils avaient acquis, de ceux qu'ils idclamaient, cela eut yty contraire aux principes mfimes de
lAssemblye.
Toute l’idye de 1’Assemble se rysume en ceci : conserver
les colonies, m^me avec l’esclavage; et Barnave ne veut pas
risquer la perte des colonies en faisant trop t6t des ryformes
pour lesquelles les populations mulatre et noire de SaintDomingue sont loin cle lui paraitre mures. Le point de dis
cussion entre les Amis des Noirs et lui, c’estque ceux-ci sont
prOts h tout risquer pour tenter une reforme quelconque...
★

II semble qu’une grande partie du mal, a Saint-Domingue
comme dans les autres Antilles, vient de ce que les colons
avaient obtenu le droit tant reclamy de former des Assembiyes. Des novembre 1789, une Assemblee coloniale s'etait
reunie h la Martinique et elle avait commence sans retard &
lygiferer un peu a tort et a travel’s, n y etant nullement pryparye ; ceci avait provoque des dysaccords avec le gouverneur
(i) Pour le texte du decret, voir les Arch, parlem., XII, 73.
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de rile, M. de Viomesnil. Toutefois, ce contlitest pen de chose
eii comparaison de ce qu’on allaitvoir a Saint-Domingue. La,
des Assemblies de district avaient ete elues ; cede du Nord
adopta des le debut une attitude plus provocante que conci
lia te vis-a-vis du Gouvernement frangais, resistant sur tous
les points aux ordres regus, refusant meme de se reunir au
lieu qui lui avait ete fixe, Leogane. Se mettant, elle aussi, au
travail de legislation vers le 13 novembre, elle aflirma en
meme temps son desir d’assumer aussi le pouvoir exicutif.
C’etait deja de la rebellion et le gouverneur, de Reynier,
en informant Paris, se voyail dans la necessity d’en venir
aux armes.
G’etait bien ces nouvelles facheuses qui avaient incite
l’Assemblie Nationale, toutes alTaires cessantes, a changer son
attitude expectante et a s occuper enfiii un peu plus activement
du probleme des colonies. Elle aurait bien voulu se consacrer
tout entiere a la reforme interieure, — et voici que la reforme
coloniale s’imposait h elle, beaucoup plus t6t qu’elle n’aurait
voulu, beaucoup trop tot a son avis. Dans tous les cas, il
devenait indispensable d etudier serieusement cetle question
troublanleau plus haul degri pour la paix et pour Favenir de
l’empire colonial frangais : les Droils de l’Homme pouvaientils s’appliquer sur tout cet empire? On peut dire qu’entre la
theorie et la pratique, il y a souvent un large foss£; les
Constituants, d($ja harasses d un formidable labeur, se voyaient
pris tout de suite entre leurs principes philosophiques et des
circonstances qui ne pr^taient pas du tout h l’expansion de
ces idees; deja des concessions allaient 6tre n^cessaires,
parce que Fapplication absolue de ces principes ne paraissait
pas immddiatement possible.
En ce dilemme, comment s'orienter? Deux partis extremes
reclamaient le privilege de guider l’Assembl^e, les Amis des
Noirs, extr^mistes par definition si l’on peut dire, et le club
Massiac, qui ne Fetait pas moins. En apparence, le but des
Amis des Noirs 6tait et plus grand et plus noble ; dans la' pra
tique el pour faire triompher leur ideal de justice, ils etaient
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prSts a tout sacrifier aa succes de leur cause, de meme que
les colons du club Massiac l’etaient pour conserver un ordre
de choses detestable. Des concessions, de part et d’autre, apparaissaient pourtant indispensables. Barnave et son Comite
n’adoptont le point de vue ni de Tune, ni de l’autre des deux
associations adverses, et, quoi qu’on en ait pu dire, ne se
laissent pas influencer. Iis y auront d’autant plus de merite
que la lutle autour d’eux est fort violente entre les deux
camps.
L’opinion de Barnave 1’avait emporte et le vote de l’Assemblee lui ayant et6 favorable, le decret de mars 1790 avait ete
vote sans autre discussion. Apres tout, si insuflisant qu’il
parut aux Amis des Noirs — et il est hors de doute qu’il
etait insuflisant — il n’en contenait pas moins ce principe
que les colonies doivent pourvoir elles-memes a leur consti
tution propre. C’etait la fin de cet arbitraire administratif
dont les colonies frangaises avaient tant souffert sous l’ancien
regime, alors que gouverneur ou intendant les menaient a
leur guise.
Une instruction allait suivre pour la mise en pratique du
decret. Cette instruction enumere les colonies oil il devait
etre applique, et seules les lies Saint-Pierre et Miquelon, les
comptoirs de l’lnde et les possessions de Saint-Louis et de la
Gor6e en etaient absents (1).
Toujours exigeants, les colons de Saint-Domingue ne voulaient pas encore se declarer salisfaits — et cela seul devrait
suffire a demontrer que Barnave n’avait pas agi sous leur
intluence. Ge que les colons desiraient a present, c’etait I’inddpendance absolue et ils la redamaient sur le ton le moins
conciliant du monde. Geci leur attira de vives ripostes; mais
la question des droits politiques des noirs, qui aurait pu etre
(1) Ceci etait d eji une faute de politique, parce que l’Afrique orien
tate et les Frangais de Fondichery ne manqueront pas de reclamer.
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alors amende, en fut de nouveau ecartde, et celad’un commun
accord, les Amis des Noirs, quand le moment fut venu de
mettre ddlibdrdment le feu aux poudres, ayant hesite comme
les autres.
On avait done rdsolu d’adopter, dans 3'Instruction, une formule vague; et sans faire aucune distinction entre les blancs et
les homines de couleur, sans mdme parler ni des uns, ni des
autres, on s’dtait contents, par le fameux article IV, de donner
les droits civiques a « tout proprietaire age de vingt-cinq ans »,
possddant un immeuble ou, h ddfaut d’une telle propriety,
domicilid dans la paroisse depuis deux ans et payant une con
tribution. C’etaient ces propridtaires qui devaient se rdunir
pour former l’Assemblde provinciale.
Leddputd Gocherel demandait formellement sur cel article
que les hommes de couleur fussent nommement exclus de la
classe des citoyens aclifs, arguant que tel etait le voeu prdcis
de ses commettants. Reynaud et Dillon soutenaient le contraire et attestaient que les hommes de couleur contribuables
jouissaient deja h Saint-Domingue du droit de cite.
Grdgoire pretendait, lui, qu’on inserat expressdment dans
cet article que les hommes de couleur qui remplissaient les
conditions exigdes par ledit article pussent jouir des droits
politiques concurremment avec les colons blancs. Le rappor
teur Ilarnave, et plusieurs des ddputds aussi bien, lui repondirent que c’dtait le resultat obligd de l’article, qu’on ne devait
pas y joindre une dnonciation susceptible de faire supposer
que ce droit des hommes de couleur 6tait contestable et con
tests. L’amendement propose par Grdgoire fut done retire et
l’article resta tel quel.
Or, nous avons vu que nombre de mulatres etaient propridtaires. Cette indecision de rAsscmblee, resultant en une
telle ambiguite dans les termes del’Instruction du 28 mars 1790,
n'dtait pas heureuse parce qu’elle leur permettait tous les
espoirs sans leur assurer aucun bdndfice, et elle devait provoquer bien des malheurs. Dans des circonstances plus favorables, cette Instruction aurait pu malgre ses lacunes assurer
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la paix; mais on pent dire que les colons de Saint-Domingue,
egares par le bouleversement general des choses, et par le
d£sir d’assurer leur independance vis-a-vis de la metropole
autanl que par celui de ne rien perdre de leurs inter^ts, n'ont
passu m6riter cette liberty qu’on leur laissaitel cette confiance
qu’on leur temoignait.
Dans le meme temps, les hommes de couleur residant h Paris
concevaient de justes alarmes sur les droits attribues par ce
m6me decret aux Assemblees coloniales, et sur le silence
qu’il gardait a leur egard propre. Malgre les mesures s^veres
qu’on avait prises dans la colonie pour intercepter leur correspondance, ilssavaient trop ce qui, des le debut, s’y etait passe :
ils savaient trop qu'ils ne pouvaient plus esp(5rer de se voir
rendre justice chez eux par les colons blancs si la France ne
la leur rendait pas. 1Is firent alors entendre de justes revendications, s’adressant a l’Assemblee Nationale par des peti
tions respectueuses mais fermes, les prdsentant surtout au
Comite colonial plus spdcialement charge de tout ce qui
concernait cetie affaire, et mettant souvent une grande force
en m£me temps qu’une grande insistance dans leurs recla
mations. Ce qu’ils voulaient, c’etait que l’Assemblee s’expliquat a leur egard de la manure la plus precise, sans plus
prater a equivoque; et ils linissaient par declarer que si justice
ne leur etait pas enlin rendue, le desespoir pourrait les porter
a quelque extremite fatale, qu’ils seraient bien pousses a considerer com me leur dernibre rcssource...
Ainsi, l’Assembl6e se voyait sans cesse plus on moins
menacee, par les uns ou par les autres, et Faction ne lui en
etait pas rendue plus facile.
C’est Gerard qui nous donne tous ces details dans une do
ses lettres, annongant qu’un discours dans ce sens avait fait
la plus grande impression sur l’Assembiee (1). 11n’en pense pas
moins qu’on pourrait satisfaire les hommes de couleur a pen
(1) Corr. secrttt des deputes de Saint-Domingue avec cette lie, citee par
Garran-Coulon.
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de frais, et qu'il serait facile, par de legfcres concessions, de
les rattacher a la cause commune de la colonie, dont ils seront,
des qu'on le voudra, les defenseurs les plus zel<$s, alors qu’il
ne tiendrait qu a eux d’en 6tre les ennemis les plus redoutables.
Nous retrouvons du reste cette meme opinion chez plusieurs des ecrivains qui se sont occupes de cette p^riode alors
et depuis, notamment dans Garrett (1), qui a ecrit:
“ These two decrees, that of March 8 and the Instruction
of March 28, the one the corollary of the other, embody the
national policy of the National Assembly. If the planters had
been long accustomed to self government, they might have
been able eventually to execute the decrees in accordance even
with their own interpretation of the franchise clause. Such,
indeed, seemed to be the intention of the committee on
colonies. There would doubtless have been indignation among
the mulatloes, especially among those in France; but it was
highly improbable that the rank and file of mulattoes in the
colonies would rise in violent protest against disfran
chisement, if the planters, with tact and dignity, had advised
them to remain quiet; for submission and tranquillity are the
salient characteristics of the negro race. ”
T i l I I *1 1
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Apres tout, les reformes de la Constiluante ont provoqu^
taut de troubles en France qu'on ne peut gu6re sYtonner de
ceux qu’elles susciterent dans les colonies frangaises, oil la
situation se trouvait gravement compliquee par la question
des noirs, par celle des gens de couleur libres, avec toutes
les consequences economiques et sociales qu elles entralnaient.
La necessity, que les Constituants avaient une bonne fois
reconnue, de proceder avec circonspeclion dans les affaires
coloniales, les trouva, il est vrai, trop indulgents pour les
colons turbulents. Au fond, et comine Deschamps l’a fort bien
(4) Garrett, The French Colonial Question, p. 56.

remarque, les Constituanls etaienl avant tout des idealisles,
tout imbus des nobles theories philosophiques de leur epoque,
et sans doute le cdte pratique des choses n’6tait-il pas pour
eux le plus ais6.
Deschamps leur reproche de n'avoir pas su prevoir. Les
atermoiements auxquels ils se virent obliges parurent en
effet a beaucoup une incitation au ddsordre. Ceci sera vrai
surtout a la Martinique et a Saint-Domingue, oil les decrets
des 8 et 28 mars 4790 causeront des tumultes et secoueront toutes les passions. Les trouvant pleins de lacune et
d’indecision, ceux qui d(5ja n’etaient que trop enclins a la
resistance y verront une raison de plus de resister; et les
mulalres adversaires des colons, voyant qu’on ne leur
reconnait aucun droit politique, y trouveront une excuse pour
s'armer afin de mieux faire entendre leurs justes revendications. Les ambitions locales ne pouvaient manquer de se
joindre a toutes ces causes de trouble, dont elies entendront
bien proliter. Et comine a Saint-Domingue particulierement
les mulatres etaient nombreux et riches, l'insurrection sera
dans cette ile beaucoup plus grave qu’a la Martinique et a la
Guadeloupe, oil le mouvement provoque par le changement de
regime ne fut, tout comme aux lies de TOc6an lndien, que de
courte duree.
A Saint-Domingue, TAssemblee provinciate du Gap avait
commence le mouvement en declarant une veritable guerre
d’insubordination au gouverneur de Peynier, brave soldat>
mais esprit trop indecis. G’est le 30 mai seulement que la nouvelle des decrets parvint a Saint-Marc, siege de TAssemblee
generate. Cette Assemblee de Saint-Marc soulevait deja bien
des protestations par ses talons aulocrates et sa tyrannie;
d'abord de Peynier I’avait decretee « traitre a la patrie », puis
il avait cru devoir faire donner les troupes du colonel de Mauduit, mettant ainsi Tagitation h son comble. De son cOte,
TAssemblee de Saint-Marc protestait vivement aupr^s du
Comitd colonial a TAssemblee Gonslituante.
COOPER.

0

Or, de mfeme que les evenement de Fi ance reagissaient sur
Saint-Domingue, ceux de Saint-Domingue reagissaient sur
1’opinion fran^aise et sur 1’Assemble Conslituante. De loules
les colonies, celle-la surtout, on le congoit, lui ten ait a coeur.
Prendre des mesures legislatives demande toujours un certain
temps; avant toute autre chose 1’Assemble voulut done
enjoindre au pouvoir executif de Tile des mesures de repres
sion, lui dictant une sdrie d’actes sevfcres; elle s’en prit aux
gouverneurs coloniaux qui lui paraissaient incapables, et
qu'elle rendit responsables des menses reactionnaires des
colons; elle s’en prit au ministre de la Marine La Luzerne, qui
etait fort impopulaire par les souvenirs qu’il avail laisses dans
Pile apr6s son administration. En meme temps, elle montra
une indulgence dvidente adx planteurs et colons, pourtant
tauteurs v£ritables des troubles ; et lorsquc quatre-vingt-cinq
deputes de l'Assemblde de Saint-Marc eurent pris cette deci
sion extraordinaire de s’en venir tous ensemble a Paris pour
se faire entendre a PAssemble Nationale (1), elle les laissa
attaquer le Comite colonial lui-meme, par Forgane de leur
avocat, le cinglant Linguet (2). On peut croire que sous cello
attaque, Linguet ne se lit pas faute de viser les colons du club
Massiac, et les n6gociants des grands porls qui ouvertement le
soutenaient. Si bien qu’on Unit par offrir a chacun de cos
irascibles et intraitables coloniaux 6.000 francs (3) pour les
defrayer des depenses de leur voyage, dont le moins qu’on
puisne dire est qu’il etait pourtant de peu d'utilite. Ilsn avaient
rien eclairci, par leur conduite illegale, d une situation fort
embiouill^e.
Yoyanlque les troubles, loin de s'apaiser, prenaient de plus
en plus d’ampleur, le Comite colonial cependant demamlaitun
(1) IIs avaient debufqu6 a Brest le \ 4 sepLernbre, et leur exemple el
leur presence y avaient aussitM provoqu6 une mutinerie de la llolte.
(2) Jean Gruppi, Linguet, un avocat journaliste au xvm« sieclc, Paris,
1895. — Les attaques de Linguet n’dtaient pas sans importance li cette
epoque aux yeux du public et de l'AssemblSe, et Barnave en soulTrit.
(3) Qui ne leur Purent d'aiileurs jamais versus.
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renforcement des troupes de terre el de mer pour SaintDomingue...
En meme temps les Amis des Noirs faisaient entendre
d’am&res doleances sur le sort que les colons r£servaienl
dans la colonie aux mulatres et aux esclaves. Les n^gociants
ecrivaient de leur c6le que tout etait perdu si on accordait
aux uns et aux autres l’exercice des droits qu’ils reclamaient
tous. Comment concilier des points de vue si contraires?
Plus la situation s’aggravait et plus la Constituante se rendait compte de l'impossibility de poursuivre une polilique
d’attente ; il fallait decid^ment de la fermete; maisde quelque
c6t£ qu’elle s’exergat, la fermete serait appel£e violence par
ceux qui en sentiraient les efTets...
L’autonomie laissee aux colons etant reconnue desastreuse,
par suite de leur incapacity n en user sagement et a s’entendre
avec les autres classes de la population de Saint-Domingue,
petits blancs aussi bien que mulatres (1), quel aulre parti
restait-il & l'Assemblye Nationale que de la leur retirer, en
annulant les d^crels?
La ddpulation de Saint-Domingue a l’Assemblde Nalionale
metlait tout en oeuvre, lant dans l’Assemblee elle-meme
qu’au dehors, pour influence non seulement l'opinion inais
aussi la direction des alTaires. On en trouve une prenve
llagrante dans quelques-unes des leltres que ses membres
firent tenir k leurs commetlants; deja en decembre 1789 ils
avaient ycrit :
« II fallait reclifier les idees dominantes sur l’importance
des colonies, sur I’etat des negres, sur la n^cessiiy de maintenir l’esclavage et la traile, sur le degr£ de conliance qu’on
pourrait accorder aux Amis des Noirs : c’est a quoi nous nous
souimes attaches. Nous avons recherche les dypuiys prdpon(1) Jusque-la, la haute classse seule s’etait agitee, mais d^s les Elections
dejanvier 1790 le proletariat des villes laissa voir qu’il entendait profiter
lui aussi de la Revolution et la lutte fut bien d’abord entre planteurs et
petits blancs, ceux-ci refusant de se soumettre plus longtemps a l’aulorit6 des aristocrates.
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derails, et dans les bureaux et dans les comit^s, et dans les
society particulieres, el dans I'Assemblee meme; nous avons
mis la verite sous les yeux, et nous en avons ramentS un grand
nombre. Nous avons rgpandu a profusion quelques Merits
propres a rectifier les idees; nous les avons fait eirculer dans
les villes de commerce, et nous avons fait exciter leurs recla
mations. Leurs deputes a I'Assemblee Nationale, toujours nos
adversaires sur leur inl^ret personnel, le regime exclusif du
commerce, ont senti que cet int6r6t les forgait de se reunir a
nous sur lous les autres points, et leur influence nous a servis
heureusemenl. »
Les d<*putds de Saint-Domingue se prevalurent naturellement des troubles qui dtaient survenus a la Martinique
entre les blancs et les noirs; ils se prevalurent meme de ceux
qu'ils avaient evidemment contribue a exciter an Cap, pour
jeter dans I’Assemblee Constituante le plus d’alarme possible
parmi les zelateurs les plus ardents de la veritable liberie.
« Enlin », ajoutent-ils dans cette meme lettre, — les nouvelles
de la revolution de la Martinique, et les insurrections des
n&gres, ensuite la revolution du Cap sont venues nous
aider, et nous pouvons vous annoncer une position plus heureuse. »
I
C'est par de tels moyens que les deputes de Saint-Domingue
parvinrent a faire parlager a I’Assemblee Constituante ce qu'ils
appelaient leur circonspeclion dans l**s questions coloniales.
« Cette circonspection », disaient-ils encore dans une autre
lettre du 11 janvier 1790, « annonce un esprit bien different
de I’ancien : ce nouvel esprit, nous l'avons deja dit dans notre
lettre du 8 decembre dernier, et vous avez du le voir par les
papiers publics, s’est manifeste a la seance du 3 decembre.
Depuis, les nouvelles alarmantes venues des colonies n’ont
fait que le confirmer et l’Mendre, et nous sommes certains,
d’abord qu’il n'y a rien a craindre sur raffranebissement; nous
avons tout aussi peu d’inquietudes sur la suppression de la
traite. Les Amis des Noirs eux-m6mes sont ramen^s sur le
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premier objel; M. de CoDdorcet l’a publiquement declare dans
le Journal de Paris (1). »
Le rapport fait par Charles Tarbe au nom dn Comite
colonial raconte les troubles de Saint-Domingue d un point
de vue aussi favorable quo possible aux colons blancs de
rile. Nous le cilons ici, parce qu'il explique quelques-uns
des 6vducments auxquels nous venons de faire allusion :
« La premiere epoque des troubles de Saint-Domingue,
dit-il, fut celle de notre revolution. Le grand mouvement
imprime en ce moment a la nnHropole se transmit rapidement aux autres parties de l empire; et le senliment de la
Liberte dut exciter dans les colonies une commotion d autant
plus grande, que le pouvoir arbitraire y etait absolu, et que
les longues vexations du gouvernement y avaient naturalise
1’esprit de haine contre tous les depositaires de I’aulorile.
« Les premiers mouvements qui eurent lieu ne presentent
aucune particularite frappante ; ils n olfrent que la lulte de
la liberte contre le despotisme. Celui-ci succomba, et cela
devait 6tre. Mais, ce qui arrive ordinairement aussi dans
1’enfance de la liberte, la colonie abusa de cette premiere victoire. en se permettant des actes d autorite reprdhensibles.
Tel fut, par exemple... la rejection dun plan d'organisation
d’assemblee coloniale, qui lui avait ete envoye par les ordres
du Roi, et l adoption d’un autre plan d’organisation, que les
comiles des trois parties de la colonie concerterent de leur
propre autorite, et d’apres lequel la premiere assemblee colo
niale se constitua, et se fixa a Saint-Marc le 14 avril 1790.
« Ici commence la seconde epoque, et avec cl le une plus
grande complication de fails et d’int<$r£ts.
« La joie, qu’avait repandu l’aneantissement du pouvoir
arbitraire, avait ete troublee presque aussitot par la nouvelle
reQue de France, et consignee dans les papiers publics,
qu’une soci^te dejii connue sous le /nom d’Amis des Noirs
(1) Covr. secr&te des deputes de Saint-Domingue, d6ja citee.
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faisait les efforts les plus actifs pour etendre aux colonies
frangaises les principes de liberte et d'egalit6, consacres par
la Declaration des Droits de LHomme. Doja des hommes de
couleur, armes dans la plaine de LAntibonite, venaient de
reclamer la jouissance des droits accord^s aux colons blancs ,
ils avaient et<^ dissipes par les volontaires-patriotes de SaintMarc ; mais ce premier example d’insurrection semblait
devoir inquieter les colons blancs sur les ^venements ulterieurs dont ilselaient menaces.
« Aussi, alarmes des effets que pourrait produire ce syst&me dinnovation, ils s'etaienl adresses de suite a LAssemblee Nationale, et l'avaient priee de prononcer sur la consti
tution particuliere des colonies. Mais la grande distance des
lieux, la multiplicile et la haute importance des autres travaux du corps constiluant, emp6chhrent quelque temps ce
dernier de statuer sur leurs reclamations. Ce ne fut qu’au
mois de mars 1790 qu'il put s’en occuper; et avant que la
nouvelle en eut pu parvenir dans la colonie de SaintDomingue. LAssemblee coloniale avait eu le temps de se
former et de se constituer sous le titre d'Assemblee Generate
de la partie frangaise de Saint-Domingue.
« La premiere stance de cette assemblee fut remarquable
par un discours vehement que prononga son prdsidenl et dans
lequel il ne respecta gu&re les droits de la metropole. Ce dis
cours devait etre repousse par un cri d'indignation ; il ne le
fut point ; et dds lors, les hommes qui connaisseut la marche
du coeur liumain durent presager que ceux dont les oreilles
nYtaient pas choqu^es par des principes anti-civiques ne tarderaient pas a oublier leurs devoirs et outrepasser leurs droits.
« (Test ce que justifia bientOt bexperience. Le secret des
leltres fut viole; des citoyens, sans distinction d’age, d’etat et
de distance, furent mandes a la barre ; et bienlot encore,
LAssemblee coloniale elevant plus haut ses pretentions, pretendit marcher Legale de LAssemblee Constituanle, en decrdtanl binviolabilite de ses membres, et declarant aux paroisses
qu’elles n'avaient plus de droits sur leurs deputes.
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« Toutes ces determinations furent l'ouvrage de douze
jours; et tel dtait l’etat des choses, lorsque l’on regut a
Saint-Domingue le decret de l’Assemblee Nalionale du
8 mars 1790, et les instructions du 28 du meme mois, rela
tives & /’organisation des colonies.
« Par le decret du 8 mars l’Assemblee Nationale declarait
qu’en considerant les colonies comme line partie de l’cmpire
frangais, et en desirant les faire jouir des fruits de rheureuse
regeneration qui s y etait op6ree, elle n'avait jamais entendu
cependant les comprendre dans la conslitulion decretee pour
le royaume, et les assujetlir a des lois qui pourraient etre
incompatibies avec leurs convenances locales et particulieres ;
et elle autorisait chaque colonie a faire connaitre son vceu sur
la constitution, la legislation et Padministration convenables
a la prosperity et au bonheur de ses habitants, a la charge de
se conformer aux principes generaux qui lient les colonies a
la metropole, et qui assurent la conservation de leurs interets
respectifs (1). »
La deputation de Saint-Domingue a PAssemblee Conslituante a d’ailleurs joud un role detestable dans tous ces evenements.
Quelques homines de couleur ayant ete regus dans les
assembles primaires, lorsque les premieres nouvelles de
la revolution etaient parvenues a Saint-Domingue, la depu
tation s’etait empressee d’annoncer officiellement au Comile
colonial que les hommes de couleur libres jouissaient deja
dans les paroisses des droits de citoyen actif, et qu’ils avaient
concouru, avec la population blanche, a la nomination de
l’Assemblee provinciale du Nord! Elle avait profite de la circonstance pour insister sur les inquietudes que la Declaration
des Droits de l’Homme inspirait aux colons, sous le rapport
des esclaves seulement; en concluant que, pour prevenir des
explosions dangereuses, il faudrait modilier la Constitution
(i) Rapport de Tarb6 a la Legislative, 10 decerabre 1791. Arch. Parlem.,
XXXV, 700.
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frangaise en faveur des colonies, d’aprfcs leurs localiles, et
qu’il fallait leur laisser a cel 6gard une sorte d'iniliative.
* *

Ainsi, c'etait bien en vain que l’Assemblee Constituante et
son Comity colonial avaient esper£ pouvoir sauver les colonies
da danger des insurrections. Les troubles ne faisaient que
grandir. C'est a la seance du 12 octobre 1790 que, malgre les
efforts des 85 membres fugitifs de 1’Assemble de Saint-Marc,
on avait d6clare rebelle cette Assemblee en m6me temps qu'on
annulait ses actes, et qu'on la ddclarait d6chue de ses pouvoirs,
cela dans le but d’enrayer le mouvement s^paratiste et de retablir l’ordre et la paix. Mais it etait trop tard ddja, et dans
I’etat ou etaient maintenant les choses elles ne pouvaient
plus 6lre arrangees.
Une question, a la faveur de tant de mouvements, s’6tait frop
t6t pos6e, et on peut dire du reste qu’elle avail ete mal pos6e.
puisqu’elle so presenlait sans qu’on eut 6tudie les problfcmes
secondaires qu’elle entrainerait avec cl le. Les Amis des Noirs
eux-m6mes n’avaient jamais prdvu qu’un 6venement en
amenant un autre et les droits que reclamaient les mulatres
£tant bientot et en consequence reclames aussi par les noirs,
on se trouverait si vite face a face avec une telle situation.
Nous l’avons dit, ils avaient toujours fait leurs reserves quant
au moment ou I’abolition devrait avoir lieu ; de plus, ils
n’avaient, pas plus que les hommes charges de faire la Con
stitution frangaise, spnge k une solution des problemes secon
daires.
Brissot insiste dans ses Memoires (U sur l’injustice du decret
du 12 octobre 1790, qui continuait a ajourner une solution,
puisqu’il omettait de slaluer sur le sort des esclaves dans les
colonies franeaises ; mais, 6tant donne les £l£ments de resis
tance, aurait-il mieux fait, lui, en statuant tout de suite?
(1) Ouvr. deja cit6, t. II, cltap. XVI, p. 87.

—

73

—

Certes, les colons etaient a blarner, pour n’avoir pas voulu
comprendre l’Assembl^e, agir de concert avec elle, proc6der
avec mesure a un changement des choses, les amenant a
fctre « conformes a la justice », en meme temps qu’a leurs
int&rets (•!)...
Mais aucune des mesures prises maintenant par I'Assembl£e Nalionale ne pouvait plus temperer 1’agitalion de SaintDomingue; bien au contraire, lout semblait tendre a Vaugmenter. Le Comitd colonial sc voyait, fie toules fagons, devant
une impasse, et Rarnave pouvail bien se demander ce qui
serait encore capable de conjurer le sort des colonies. Fallaitil vraiment revenir sur les principes de la Revolution qui lui
etaient si chers? On allait le tenter... Jusque-la 1’Assemble
avait refuse de mettre le doigt sur cette plaie vive de I’esclavage, mais l’altitude volcanique de 1’Assemble de SaintMarc, l’alarmo soulevee par le desastreux article IV, la
controverse violente poursuivie entre les Amis des Noirs et
les partisans du club Massiac, et les repercussions infinies
de cette controverse sur l’etat des esprits, tout cela montrait
clairement aux Constituants que le moindre coup porte
contre l’ordre social existant aux colonies entrainerait les
consequences les plus graves.
Les nouvellesde Saint-Domingue ne faisaient, durant tout
ce temps, qu’empirer. Ainsi qu il avait ete decide a I’automne,
des troupes de ligne avaient ete envoyees avec une escadre,
m lis, lorsqu’elles arriyerent, le 2 mars 1791, dans le port de
Port-au-Prince, on put s'apercevoir que Tesprit revolutionnaire avait gague les soldats en route, et le vicomte de
Blain;helande, qui venait de remplacer le gouverneur de
Peynier malade, au lieu d'etre aide par les nouveaux arrivants pour maintenir l’ordre, les avait vus faire cause
commune avec les mutins. Rien de tout cela ne pouvait
manquer d’inlluer sur l’Assemblee.
(i) Gregoire, Me mo ires, ouvr. deja cite, t. II, p. 395-396.
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Le d^cret du 12 octobre 1790 avail d6ja contenu line
declaration importante de ses intentions generales pour la
colonie, puisqu'une clause, sur laquelle le Comite colonial
et Barnave avaient insists, tendait k ce qu'aucune loi
sur l’etat des personnes ne put 6tre d^cretee pour les colonies
que sur la demande precise et formelle de leurs assem
blies^). Autrement ilit, el en termes generaux, l’Assemblie
Nationale lrangaise avait promis de respecter le systeme
social des colonies, et de maintenir cet esclavage que ni
les colons, ni mime les mulatrcs ne voulaient voir cesser,
qu’ils maintiendraient par la force si on insistait pour le
leur imposer. Certes, c'elait reprendre aux homines de couleur
libres les droils politiques qu’on leur avait implicitement
accordes par le decret du 8 mars; c'etait rejeter les mulalres
dans Tagitation, en meme temps que les blancs se voyaient
menaces dans leur « propriety », et que les esclaves se
montraient de plus en plus surexeitis par la propagande de
leurs Amis (2).
Car les Amis des Noirs ne mettaient plus de treve a leur
campagne ardente, persistant a mainlenir qu'en passant
1’arlicle IV des Instructions de mars l'Assemblee avait veriiablement decrite 1’egalite des mulatres. L’hotel Massiac
defendant le point de vue tout oppose, la bataille faisait
maintenant rage. C'est le moment ou Moreau de Saint-Mery
publiait ses Considerations, y predisant que si l'Assemblee
faisait mine de vouloir revenir sur ses precedents decrets de
mars l'emancipation des esclaves ne pouvait que s'ensuivre,
avec, pour corollaire, la destruction des colonies francaises.
C’est le moment oil Gregoire jetait dans la melie sa Lettre
aux Philanthropes sur les Malheurs, I's Droits et les Reclama
tions des Gens de couleur de Saint-Domingue et autres ties
francaises.
Les Amis des Noirs allaient etre les plus forts, l’execution
(1) Voir aux Arch, p a r te m t. XIX, p. 569.
(2) Lire dans I'Histoire de France d’E. Lavisse le chapitre consacr^ a
la question de la liberte et de l’esclavage par M. Ph. Sagnac*

<lu inul&tre Og6 (I) ayant eu en France un contre-coup
violent sur ropinion. L'Assemble Nationale sc vit done
obligee «le nominer un (intnd Comite, reunissant ceux de la
VonsfitulioD, de la Marine, des Colonies, du Commerce et de
('Agriculture, avec mission d'£tudier a fond le systeme social
dans les colonies franchises.
Or, on depit des Amis des Noirs, l avis de ces comil6s fut
qu il fallait rassuror les colons par un ddcret positif, et les
inulfttres et negres libres en meme temps, puisqu’on ne pouvait continuer k les laisser se sou lever. A ces derniers, on
pouvait aisernent proposer une amelioration de leur condition,
cortainement pen enviable. Mais e’etait encore une fac;on de
reconnaitre et de maintenir l esclavage que de laisser les
noirs dans lc m&me 6tat social.
Ainsi, le rapport de cette Commission, pr£sen!6 dfes le
7 mai a TAssembl^e, etait malgr£ tout favorable aux
colons (2). On pent penser quil y eut vivc discussion, apr£s
quoi l Assomblee s ajourna. La bataille reprit le H mai,
violente, decisive; e'etait le plus formidable assaut qui eut
encore etc tont£ sur les alfniros des colonies. Les meilleurs
oraleurs s’y brent entendre (3), Clermont-Tonnerre,
Malouet (4) et Maury insislant toujours pour qu'on n’assi(1) be jeune Oge Atait un de ces inuldtres de Paris auxquels latm osphAre rAvolutionnuire do la capitale franeaise persuadait que la violence
vieudruit seule A bout d?s injusies resistances. II avail gaum* I’ Angleterre. et de IA Saint-Dominguo, avec I'aide de Claikson, eu octobre 1790,
lev.nit bienttU I'Atendard de la revolte dans la province du Nord. II tint
lacampagne pendant p lu siru is semuines, puis dut se rAfugier en lerritoire
espagnol, d’oCi il fut bientAt exlradA, condarauA avec son lieutenant
Chavannes an snpplice de larone, tandis que ses autres partisans etment
pendus ou emprisonnes. Ce soulevement, le deuxiAine que lenlaienl les
mul&tres, Atait dAjA beaucoup plus seiieux que la tentative avoitec de
mars prAcAdent, et il Atait certain?inenl un resultat direct de Tagilation
en France. L«*s rtaultats en furenl graves, la repression ayant provoquA
un Apr* dSsir de vengeance.
(f) Pour le texte de ce rapport, voir ao x A r c h , p a r lc in ., t. XXV, p. 636
e| t uiv.
(3) Voir dans le M o n ite u r de IVpoque les dAbats de ces stances
fiAvreiises des 11 et 12 mai.
(A) Malouet avail AtA, avant la Involution, commissaire aux Colonies.

inilat pas les colonies a la m6tropolo, et qu’on demeur&t dans
les limites du principc proclaim* le 8 mars de l'annde prec£dente, qui etait de ne pas assujettir les colonies a dcs lois pouvant se trouver incompatibles avec lours convenances locales
ou particulieres. Unruave se ddclarait prfit <\ reconnaitre aux
homines de couleur lihres leurs droits poliliques, mais il
demandait quon conservdt I’esclavage dans l’intdret des colo
nies et au nom de la paix, n on voyont la suppression possible
qu’avcc les progr^s et le temps.
La lin etait prochuine, et devait 6tre inaltendue; le soir du
15 mai, apres cinq jours de menaces et divertissements de
la part des vilies commenjantes et des deputes coloniaux,
d'appels vibrants des Amis des Noirs et de grand tumulte
dans les galeries du public, le depute Rewbell vint presenter
un amendemenl accordant les droits poliliques aux muhUres
n6s de p6re et de more libres, les reconnaissanl ciloyens
aclifs s'iIs rdunissaient d ailleurs les conditions requises par
les ddcrets des 8 et 28 mars. C'etait une sorte de compromis.
lin depit de lout ce que purent dire Barnuve ct Malouel,
l'amen lenient allait devenir le fameux d^cret du 15 mai 1791.
Pour les colons, c etait certaineinenl une deroute: mais iIs
se refiis&rent t loute soumission, & toute acceptation de ces
re formes, pourtant bien tiinides, qu'acceplait I'Assemblde.
Des le lendemain 16, la depulalion coloniale lout enti&re
s’abstennit de paraltre ii la Constituante, qui. pen de temps
apres, apprenait que de l’autre cdt£ de 1'Atlanlique cVdait la
rebellion ouverle, par le refus de se soumettre au dt$cret et
de le laisser exdculer...
Le 30 juin, en elTet, la nnuvelle du decret etait arrivde au
Cup. Le nouveau gouverneur, IManchclande, en parut luimeme aussi clioqutf <|ue la population blanche, et il en dcrivil
sans d*lai ii son gouvernement, car le Cap et Port-au-Prince
a la fois devenaien! deux foyers dangereux de rdvolte. lin
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verity, toutes les lettres qui arrivferent en ce temps-Ik de la
colonie a Paris sonnaient la mfime note d'alarme grandissaute; toules exprimaient la conviction que si la melropoic
ne rappelait pas promptement le decret, ce serait ia seces
sion, aprks des lutles a pres et horribles.
L’entdtem»*nl des colons blancs a ne jamais coder decidait
en meme temps les mu Litres de la province de POuest, qui
voyaient Pheure enlin venue pour eux de conqudrir par les
a raxes leiirs droits taut diseutes, a entrer dans un mouvement
general dinsurreclion. 11 n'etait pas jusqu'aux ndgres du Nord
qui n'allumassent a leur tour un incendie que rien ne pourrait plus eteindre...
Toute la force de Popposition allail tendre, en France,
comine die/ les planteurs de Saint-Domingue, 5 eluder l application du d6cret qu’elle jugeait funeste pour les intrrMs coloniaux. Toute la responsabilite des ddsordres paraissait en
diet tomber sur ce decret, et liarnavc ne vit bientdt plus
d'autre ressource possible que d’en venir proposer le retrait
k PAssemblee. La loi ne fut point anuulle, muis die resta
lettre morte (1) C’Stait 6videmmen t sacrifier Pigalill des
droits a la resistance et a I'entetement ties colons blancs de
Saiut-Domingue, autant qu a la crainte queprouvait PAssentbide d’endosser la responsabilite de reformes sociales qui
s’annonc&ient si mal quanl a leurs consequences immddiates.
C’dtait aussi faillir a la plus grande des tAches imposes par
I'ideal revolutionnaire cl se declarer impuissants a supprimer
les inegalites de race dans des endroits eloignds oft PAssemblee
Constituaute ne pouvait execuler sesdderets par la force armee.
(Tdtait montrer Pimpraticahilite immediate des theories les
plus chores des philosophes.
Accaldde sous le poids des adresses multiples 2) et des
(!) Ph. Sagnac, ouv. d e j i cite.
>) Des quantiles d’adresses ont etc cons^rv^es aux Arch. Nat. AD

vii, 16.
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appels les plus contraires, 1'A ssemble allail pricipitcr les
clioses par le Decret National du 24 septembre 171)1 (1 ). Nous
ne pouvons entrer ici dans le dilail de la lutte parlemenlaire
qui, depuis quelques mois, sefcOuait les Gonstiluants ; ce ne
serait qu'une repetition l»ien inutile de ce que nous avons vu
pour le decret du 15 mai, male dans mi sens inverse. II
suffit de dire qu’apr&s un grand debat final, I’Assemblie
Nationale Constituante, diju sur le point de so dissoudre pour
faire place h la Legislative, passa ce decret qui accordait aux
colons toutes leurs demandes, 1’ital social des mu litres et des
esclaves itant Inisse a la discretion des assemblies coloniales,
dont les decisions devaient n’ilre ratiliies que par le Roi.
Enlin. el pour arraclier Cette question aux intrigues des partis,
le dicret ilait diclari article inalterable de la Constitution
Franchise.
En France, ce fut chez les Amis des Noire une veritable
explosion de colire et de disapprobation virulentes. Barnave
perdit, sur ce dicret, loute la populariti donl il avail jamais
joui. Ce devaititre la tin de sa corribre politique; la fin, probablement, de ses illusions sur les possibility's et les facilitis
de certaiues reformes. Le jour mime ou passait ce decret, el
conime un mauvais prisage tant pour Favenir du dicret luimime que de son auteur rcsponsable, le club des Jucobins
expulsait de son sein Barnave el quelques-ons de ses amis,
parce qu’il se refusail ii compter plus longlenips parmi ses
membres des partisans aussi pen sincires, — a son avis, —
de la Constitution et tie rilumaniti (2 .
Et ceci prend toutc sa signification, quant au sort futur de
la loi, si on songe que cette expulsion itait proposie par t'olverel lui-meme, un de ces homines qui, moins d un an plus
lard, seront envoyes comme dictaleurs jacobins a SaintDomingue. Ce nitait que la derniere d une sirie de
avail
do «<forfaiture

(1; Voir le lexle aux Arch. Nat. AD vii , Hi.
2) l)6ja au 10 juin, Hanlon
obienu I’expulsiou de
coupable
yeux
nationale

a ses
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mesurcs prises depuis longtemps dejft par les Jacobins
pour montrer a quel point ils d6?approuvaienl, en matiere
coloniale, la politique tie tem'porisalion el do tergiversation
de lAssemblee Constituunte, — dont ils halssaient le Comite
colonial.
Le club des Jacobins etait, en efTet, (Hroilement lie aux
Amis des Noirs; et il avait mentf, contre le fatal d<*cret de
septembre, la mGme cumpagne d6sesp6r6e. Club des Jacobius
et Amis des Noirs allaieni mainlenant si bien marcher de
concert que les deux finiront par ne plus fuire qu’un.
Or, le club travaillait alors ii s'assurer une large preponde
rance dans la prochaine Assemble Legislative (4) ; moins
d un an plus lard il sera, en France, le veritable souverain...
(I)
11 n*y avail q u ’unt* poignee de Jacobins dans I'^sseinblde Consliluanle, la Legislative, (las If d f but beaucoup plus radicate, en coinpta
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Premiere Commission Civile envoyee a Saint Domingue. —
Ddcret du 4 avril 1792 et Deuxidrae Commission Civile. —
Les revokes et Emancipation. — Troisidme Commission
Civile. — Toussaint Louverture et la guerre entre noirs et
mulatres. — L'expddition du gdndral Leclerc et l'indipendance de l'lle.
Le 29 noy.einjure 1791, Irois Cominissaires Civils ddbar(juaient uu Cap, charges par PAssembldc National** '[ I) de
recueillir sur place ties informations prdcises el de calmer les
Iroubles qui sccouaient toule Pile. Ddcidd depuis mai, Ic
ddparl de Paris tie co.tle Com mission avail dte sans cesse
retards par la conlroverse que souievait le ddcrel, quo Irop
tie gens cherchaienl a fa ire rapporter. C’dtaient surtout les
colons th* Paris qui avaient lait pression sur Thdvenard,
Ministre .le la Marine, pour dilferer ce depart jusqu’& ce que
la Coii'lilution cut dt6 votde; et ils avaient mt>me prdseute uue
petition, le 9 aldut. C’est pourquoi, tPailleurs, des commissaires
ddjft nommds durent ddmissionner, pour dire remplaces h la
dernidre minute par Mirheck, Roume et Saint-Eger.
(*e delai no devuit pas dire sans consdquence, on le verra,
stir Paction future de la Commission. Lorsqu'elle avail die
nominee tout tie suite aprfcs Ic tldcrel tin 15 mai 1791 et pour
(i) On sail que Potion avail beatcoup insists sur cette mesure.

J. coopkr.

veiller sur son execution, elle avail toutes les tendances de
I'Assemble Constituante; elle dtait opposde a l'abolition
immddiate de l'esclavage, mais par contre favorable aux mulatres. Mais voici que depuis septembre lout dlait changd, et
qu'on l’envoyait maintenant combaltre des principes qu elle
avait d’abord dte chargde de soutenir! son succes pouvail
deja aisdment passer pour comprom is...
II faut ajouter a celn tjue les instructions reQues de l Assemblee dlaient des plus vagues, et rendaienf unconllit indvilable
ou a peu prd* avec les autoritds locales de SainL-Domingue (I).
Enfin. les trois Commissaires ddsignds n avaient rien non
plus, semble-L-il, qui les indiqmU particulidrcinent pour le
rdle qu’on leur donnait a joucr.
Quoi qu il eu soit, ils furent assez bien reQus &b ur arrivee
dans File, par le Gouverneur et inline par l'Assemblde Coloniale (2). Au ddbut, ils n’curent pas trop de difOcultds, et les
noirs rdvoltds paraissaient assez enclins a la soumission (3).
Mais les colons blancs montraient toujours la mdme disap
probation vigoureuse tie tonic mesurc dc paix, et l'Assemblde
Goloninlc, — se id clamant du decret du 21 septembre qui la
laissait libre dc statuer sur I’dtat des personnes, — le prit de
Iris haul, non seulement avec les esclaves repentants, mais
encore avec ces trois intrus qui intervenaient sans raison, it
son avis, dans les affaires inldrieures de I’lle (I). Le prestige
des Commissaires en fut du coup braucoup diminud aux yeux
des noirs; les rebelles rompirenl toutes les negociations, et,
comine on pouvail dds lors s'y attendre, ils reprirenl de plus
(1) (Jarmn-Cotalon donne do long-* details lA-dessus.
Ainsi quM appert
leur lettre
nov. uu Min. de la
Arch. Nat. I>xxv, I.
(:tj IJne proclamation du Hoi, pour I'application de
loi du 24 sept.,
tend a ramener les nfcgres A lu soumission, et precise cpie l»*s dilTdrents
ddcrel* sur I'diat des personnes dans lu colonie «< n’ont enlendu lien
changar A I'd tat d’obdissance dans lequel les ndgres out toujours dtd

(2)

de

du 29

Mar. :

In

e livers lours m aitres ». Arch. Nat. Dxxv, 87.

(4) Voir A nos I’ iAces Justi Ilea lives (IX) un document ddifiaut sur le
sentiment qui prddominait dans les axserabldes proviuciales contre
I'Assemblde Nationale et I’ igoorance ou dlaient les Europdens de la vrnie
question.
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belle leur activite. Em mfime temps, entail dejft la rupture
entre les Commissaires et l'Assemblee Colouiale, Tune **l les
autres se consid^rant coniine les vrais dictateurs et personae
ne voulant c6der.
La mftme situation se presenta sitot qne la Commission
Civile tenta d’apaiser le soulevement des mulalres dans les
deux provinces de 1’Guest et du Sud. Que les choses, sur ce
point, n allaient pas beaucoup mieux dans la province du
Nord ollc-mftme, nous en avons pour preuve nombre de
documents des Archives Nationules de Paris (t) oil se trouve,
dejft ft la date du l'3 septembre 1791, une adresse a lWssemblfte Nationale, se plaignant des mouvemrnts de revoke, des
incendies, etc. : « Nous ne vous dirons pas quelle cause a
produit nos madhours : vous deve/ assez la connaSlre... » et
un aulre document, du 25 septembre celui-!ft, donne clairement ii penser ne cette cause ce sont les mulalres : « 11s
veil lent non seulement le d£cret du 15 mai, mais encore beaucoup au delft. La peur a Cored les Blancs ft signer un Concordat
tres humiliant (2). »>
Saint-Leger etait done parti pour Port-au-Princc pour
pacifier les mulalres et retablir I’ordre; il se tint strictement
dans les bornes de sa mission : •< qu*ils (les homines de conleur) se soumeltent ft la loi du 2i septembre, qu'ils atteudent
dans le cal me la fixation de leur vial jiolitirjue t/ui depend
de 1'Assemble Colouiale et du Roi; je ne saurais leur tenir
un autre langage. J’ai did envoyd ft Saint-Domingue pourfaire
exeeuter les lois et je ne puis mdcarter de mon devoir (3). »
Hien dans ce langage n dtait bien subversif. pourtant sildl
qu'il lit mine d’intervonir, les colons blancs le regardftreni
du plus mauvuis ceil. Vain et irascible, il parait n avoir pas
mis beaucoup de patience ft supporter leurs soupcons, et
semble avoir voulu monlrer qu’en elTet il prdfdrait la societc
(1)

I)xxv,

114.

(21 I'our la copie du Concordat, voir aux Arch. Nat. Dxxv, H7.
(3) Arch. Nat. D xxv, 59.

i

•

- 8-4 <ies mulAtres it la leur, puisqu'il alia rejoindre un groupemeni
de gens de couleur confeddrds a la Croix-dos-Bouquets (1).
Tuiitefois, un nouveau souldvcmenl do cello casle avail lieu
bientdt dans I'Antibonite, une plaine ou les muhtlres proprielaires dlaient fort nombreux, et dont ils s'etaient fail une veri
table forteresse pour la resistance. Une formidable insurrec
tion des noirs qu'ils mallraitaienl cruellement allait suivre,
et la ddsorganisalion et lanarchie rdgndront, snprdmes.
Terri lid et ddgoute de la tournure quo prenaient les dvdncinents dans ce singulier pays, Sainl-Ldger so rdfugia sur un
navire de guerre el... rentra en France, sans sc douter que
son colldgue Mirbeck en avait ddjk fail autant de son cftld,
et dans le radme dial d’esprit (2).
L'Assomblde Coloniale, en elTet, dtait devenue si enragee
devant les prdtentions de ces nouveaux venus ii la dictature
qu’elle avait rdsolu de les chasser. Toutefois, el si indepen
dent qiUon voulftt se montrer, il n'dtait pas tellement facile
de se ddbarrasser ainsi des envoyds de la Nation, pour la bonne
raison quo la Nation dtait dgaleraent reprdsentde, dans Hie,
par un Gouvcrneur et des soldats qui ne mnnqueraient pas do
les ddfendre. Les colons avaient done cherchd des complices,
et les avaient Irouvds dans la populalion des pelils blancs, de
plu*i en plus des proletaires, qui en toul imitaienl de leur
mieux la « canaille » de Paris. Le 26 mars I7‘.»2, done, et aprds
avoir bu copieusement pendant la nuit, la populace marcha
dds 1'aube sur la maison du Gouverneur, qui eutla maladresse
de se laisser faire prisonnier. On avait ddcide de le renvoyer
promptemenl en France, ct quant aux deux Commissaires, il
dtait fortement question de les riover, quand les troupes du
colonel (^mbefort parvinrent enfin a se rallier, a liberer
(1) Voir aux Arch. Nat. Ilxxv, 2, la rorrespondance de SdinL-Ldger
le
de la Mar. et avec ses deux collegues.
(2) l/o *vrape d e ji cite de Stoddard couiicnt s o r cetle p^riode les rensei^neinenl* les plus pr^cieux el les plus complete, et c.i.stituc une
dtude approfondie de la Itdvoluiinn k Saint-Domin^ue. 11 Taut neanmoins
se lenir en gaide contie uo certain parti pris qu’il y laisse a lout instant
percer contre les mtikUres et les noirs.

avec

Min.

Blanchelande et a rtUablir l'ordrc (l). Mais les deux Commissaires s'elaient vus si prfcs de leur Jin qu'ils ddcidcrent de s’en
aller, et Mirbeck ne voulut mfime pas attendre que Houme,
qui ne devait Olro pr£t que trois jours plus tard, pul le
suivre (2).
A vrai dire Houme ne sVniharqua pas. 11 allait roster
plusieurs mois a Sainl-Domingue, ayant eu vent dune contrergvoluliou royaliste el pensant que sa presence pourrail Otre
utile an fuible Hlaucbelande dans de nouvelles diflioultes. II
allait memo so monlrerasscz habile dans Part de temporizer,
si bien qu’il parvint ii maintenir un scmblant de tranquillity,
et tout elait a pen pres ealme de nouveau quand au milieu de
mai les nouvelles d ime loi du 4 avril 1792 parvinrent au Cap
et remirenl tout en question.
Voici ce qui s’etait pass6 ii Paris : sit6t la Legislative en
session, on avail appris, dans la capilale I'ranqaise, le grand
soulyvenuml des noirs «le Saint Domingue. Les aulorites de
Pile, Hlaucbelande on t£tc. appclaient au secours et so faisaient
de plus en plus pressanles, pour qu*on envoydl des renforcements militaires importanls.
Or, ni les Amis des Noirs, ni les Jacobins, les uns el les
autres do plus en plus influents, n*dtaient d’avis d'obtemperer a ces demandes urgentes, — les premiers niant, par
principe probablement, toute insurrection des noirs, les
seconds porl6s a ne voir dans tout cela que les menses rovalisles et le travail des ymigr£s (3).
tin consultant les deliberations du club Massiac, nous
vovons qu’on y elait fort inquiet pourlunt de la touniuro cjne
prenaienl les choses. et, a la stance du 9 novembre notam,1) Arch." Xal. Dxxv, 3, correspoiulance des Commissaires.
(2) Arch. N-t». Ulanchelande au Minislre do la Marine, ler el *2! avril,
Dxxv, »6; rapport des Commits, au
Minislre, 21 avril, D xxv, 2.
(3) V o ir a u x Arch. Part, la session du 10 Wv. 92, XXXVIII, 354 et suiv.

meat, Malouet avait reprdsentu combien il dtuit indispensable
(lc formuler une defense contre les attaqnes des Amis des
Noirs, <|ui voulaient revenir sur leur delude de septembre. II
pensait qu'on parviendrait u leur faire <$chec en pr£parant un
choix de pieces rjui avaient apportd des pr6cisions stir les
desastres de Saint-Domingue, en vue de former un ensemble
de preuves suffisantes pour dSnoncer 6 la Legislative « les
ennemis de la colonie ». On avait m^rne nomine des commissaires pour s’occuper de ce travail el faire un rapport
Unecertaine partie de I'opinion, celle-lft mfime, —qui commengait &devenir nombreuse, — qu’effrayait la marche de la
Revolution, sdmouvait, et des olfres de journal istes arrivaient « aux Messieurs du club Massiac >» proposant de
dtffendre les intends des propridtaires de I'lle « et une
cause qui, pour 6tre victorieuse, n'avait besoin que d*6lro
connue » (2).
Toutefois, les Amis des Noirs resistaicnt, et I’Gloquence de
Brissot lui valait aussi bien des partisans parmi les elements
avancdsp). Mais au milieu de ces querelles perpetuelles on
ne laisait rien, et la population blanche de Soint-Domingue
sc disait r^duite au d^sespoir. Au fond, lu politique et les
ambitions des partis commeiiQaient it s’en m6ler a Raris, et
les Jacobins voyaicnt sans doute dans la question coloniale
un moyen excellent et rapide de discrediter le minist&re, tout
« teuillant »>et Irop mod<*r«S a leur gout, de cette pdriodc. Le
Ministre de la Marine, dont ils avaient jurd la pcrlc, Wait
justement ce Bertrand de Molleville qui, dans un discours a
la Legislative du 19 ddeembre 1791 sur l etat actuel de Saint(1) Arch. Nat! D xxv, 87.
(2) I)xxv, 87.
(3) Dans un comptc rendu de la seance du 6 d£c. (Arch. Nat. Dxxv,
87; indiquant une discussion sur une teltre des cominissaires de
l’ Assembl^e geneiale de Sainl-D< min cue qui denoncaU les Amis des
Noirs coinine la cause de tous U s inalheuis de la colouie, nous voyons
<ju’ nn discuta £galement sur I’envoi des troupes et sur la ratification du
Concordat intervenu entre colons blancs et pens de couleur. Ihissot
demandant que I’envoi des troupes efit pour mission le mainlien de ce
Concordat.
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Doraingue, avail os6 ciler parmi les causes de troubles, la correspondance enlrelenue depuis longtemp8 enlre les gens de
couleur de 1*lie et « une sociltl dile de philanthropes ». 11
avnit dit aussi, dans le memo discours, que les colons de
Sainl-Domingue avaient mis plus d'humanitl et de douceur
dans le traiteinent de leurs esdaves qu'on non avail jamais
vues dans les autres pays... (i).Toutcela ne faisait pas plaisir
nu nouveau parti, dont toute la tactique consistait pour le
moment k altaquer sans repit le detestable decret de septeinhre. Sans doule, ce ddcret ne pouvait £tre rappels que
stir le desir exprini6 par les colonies ellcs-mfcmes, inais les
Jacobins allaient en venir & lour tin, qui dlait de le faire
passer pour illegal, parce que contrcvenanl aux principes
fondamentaux et aux droits imprescriptible* desciloyens; et
ils insislaient pour que la Legislative repudidt cette tentative
faile par In Constiluante pour araoindrir son antorite, lui en
faisant un veritable point d'honneur. — On se souvient en
elfet qtie le decret do sept cm hre avait 6t6 declare article de la
Constitution fruneaise de 1791, bien qu it cut ete pass6 quinze
jours aprfcs que la Constitution eftt 616 signtie par le Itoi.
On travail la si hien qu’il devintenfin ndeessairede poser la
question devant le Comitd Colonial de la Legislative, qui etait
loin d’etre favorable aux blancs, comme 1’avail <H6 son prod6cesseur de I’Assemblee Constiluante, et auprfcs de qui, d’ailleurs, les renseignements arrivaient fort coni rad ictoires si
Ton en juge par les papiers do l’<5poque.
Pourtnnt, lorsque co Comity prdsentason rapport le I I janvier 1792, il concluait que le ddcret incrimin6 cStait absolument
eonslitmionnel, el mctlait la Legislative en garde contre le
concordat signe, en septembre prGc6dent, enlre blancs et
mu Id!res de la province de l’Ouest de Saint-Uomingue, con
cordat qui mcnaQait le d6crot do septembre, el dont on aurait
voulu faire une loi pour I’lie Louie entifcre*.
Les Amisdes Noirsne se linrent pas pour battus, et dfcs la
(1) Arch. Nat. D xxv, 50.
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mi-fdvrier revinrcnt ala charge pour un nouveletgrand assaut
sur le systdme colonial. L’Assemblce Coloniale du (lap avail
envoys ft Paris dcs commissaires, elle uussi (1), el ces commissnires apporlaienl surlout I’dclio des <|uerelles intestines
du Cap, so plaignant du Gouverneur de Blanchelande, el das
commissaires civils cux-memes qui represcnlaient 16-has la
Franco. I Is lour reprochaienl de n'dtrc pas pour les principes
du dSere I de septembre. Les deposilions de ces envoyds de
Suinl-Domingue dtiiient bien faites, en sonime, pour donrter
an Comitd colonial liddequo c’dtaient les uulori Ids fran^aises
autant que les colons qui avaient provoqud dans l lle la rdvolte
et Fincendie (2).
El, d’autro part, ces nn'ines commissaires claient ddbordds
ct ddsespdrds par la situation confuse quils avaient sous les
yeux a FAssembldc el dans lu ca pi tale fram;aises (3). L’opinion commcmpiit ii s'irrilcr, on France, de rentdlemenl des
colons a no pas vouloir accepler les muldtres comme leiirs
egaux politiques; il n’dtuit pas jusqu'aux classes commerqanles elles-mdmes qui n osassent plus les defendre, iinissaul
par redoutor la mine si une resistance aussi ddraisonnable so
poursuivait longtemps. Ce que les colons, dans leur aveuglemenl sdculaire, cousiddraienl comme un principe vital, paraissail main tenant aux Franca is un prejuge assez stupidc, et Ion
dtait en maint endroit enfin rdsolu a considdrer ces colons
comme re-ponsables de tout ledesordre. Comme les mulalres
n’avaient jamais cachd qu’ils dtaient aussi opposes que les
blancs a rdmancipation des esrlaves, on jugeait, assez superlls ctaienl arrives vers la fin nuverabre. bans les papiersdu club
Massiac, et 6 la date du t*r dec., nous voyons que le marquis de liouy
d'Arsy ayan t £crit a Louis W l pour r^cl imer neufplaces dans •* la (Lirde
du Roy *> pour les colons de Saint Domingue, le club, trouvant sans
doute la demarche dangereuse, piotesia et lui nia 1** droit de purler au
nom de ces colons, « puisque ceux-ci ont mainteoant des represent ants
accr£dit£s atiprte de FAssembfe&, h savoi** les commissaires *le L Assem
b l e Coloniale qui viennent d'arriver »>. — Arch. .Nat. D xxv, 37.
(2) Arch. Nat. Dxxv, 114.
(3) Voir leur lettre a 1'Ass-nibl^e Coloniale, Arch. Nat. Dxxv, 6i.
(1

(iciellament, qu il suflirait d'nne alliance des blancs et ties
mulfttres pour reduire la rtfvolte des noirs.
U somblait aii^si, a cette m('me opinion frangaise. qu'il
serai! ti la fois politique et huniain, de la part de l'Assemblde
Coloniale qui en avail le droit, daccorder aux inulAire* leurs
droits politiques. Or, entail justenmnt ce que les trois Commissaires Civils envoyes par la mtftropole avaient conseille
dAs b ur arrivee a Saint-Domingue, s alienant aussit6t, par Ih,
tous les blancs du pays, tint on jugeait les choses diflforemment a Paris et au Cap...
A toutes ces objurgations qu*on leur faisait entendre, les
colons, qui se rendaient cependant parfaitement compte de
leur danger, se refusaient toujours 5 rien c£dcr, dans leur
crainle de voir les mulAtres, line fois obtenue leur egalite
politique, ezigor tout aussitot Tegalite sociale, et s’emparer
de tout le pouvoir, cliasser rn^nie les blancs dc Idle (i). II est
d’ailleurs ft remarquer que cette peur n‘6lail pas sans bmdement, el il n’y a qu'h lire la correspondance de J. Itaimond
pour se convaincre que les ambitions des muliilrcs allaient
assez loin. II reproebe on otVet h. ses amis dc Sainl-Doniingue
lour atlachement ft l'Ancien Itggime el leur pen dintGriH pour
les Assemblies qui sont pourlant le plus sftr instrument de
leur domination sur 1‘Ile (2).
Lorsque le ministiirc feuillunt tomba sous les coups de ses
udversaires, I- 10 mars 1702, il devint tout do suite ividont
que le systime colonial allait subir une foisde plus uu remaniement complet (M). Kl, de fait, le 4 avril suivant, une Loi
Nationale .iiouvello annulail le dicret constitutionnel du
24 septoinbre 1791 (I), doimait’aux gens de couleur el negres
(1) l.es Arcli. .Nat. regorgent de details sur tons ces points, voir notamraent I)x x v , 83 et 13.
(2) Lett re de J . Ilaiinond a s**s amis de Saiut-DomiDgue, du 18 juin
1792. Ar. h . N at. D x x v ,

13.

<3) Lire A no* Pieces Justificative# (X) une leltre de J . Raimond, Toi l
intAressantc A ce sujet, et dalAe, par erreur, du 15 avril 1792 (au li* u du
15 inars probableinent).
V) Hour le le xte d e la Loi, voir Arch. Pari. XI., 577 el SUiv.

libres les monies droits politiques qu'&ux blanes, exigeait une
rd£lec!ion, plus conforme a requite, des assemblies coloniale
et paroissiales, selon les Instructions de mars 1790 remises en
vigueur. Pour ( application de la Loi nonvelle, il elait pourvu
h la nomination de trois nouveaux Commissa ires Givi Is, ayant
tous pouvoirs dictatoriaux, et soulenus par une force militaire
suffisante I).
Scul. le paragraphe final contenait quelques concessions
pour les colons, puisque Fesclavage y elait encore maintenn,
et la legislation, sur ce point, laissde aux assemblies coloniales.
Les proc&s-verbaux de la Legislative, relativcment a l itat
des personnes dans les colonies (2), rdvblent toiite une discus
sion au sujel de ce qui est appele la c/asse intermidiaire entre
les Fraafais libres et les personnes non libres (il n est jamais
question d'esclaves (3), e'est-u-dire les homines de couleur
et negres libres. L'Assemblee voulait bien laisser aux colonies
elles-mimes l initialive de lour liberte, mnis devant tanl He
troubles, causes'par ('incertitude ob el les se tronvaient de leur
dial politique, elle s’dtait vue obligde dc le fixer olle-mime
par cette Loi du i avril qui, ainsi que I'exprima a Saintbomingiie un des Commissaires, Houme, derail mettre fin h
la dispute.
La seance du 21 avril ne fut pas inoins interessante (4), les
hommes de couleur risidant en France ayant it»i admis a la
barre, pour remercier 1'A ssemble Nationale de son dernier
(t) Extrait de Ja loi du 4 avril : •
A s se m b le Rationale reconnail et
declare que les hommes de couleur et negres libres dolven*. jouir, ainsi
que les colons blancs, de l’egalit* de-* droits politiques.
« ... I.es hommes de couleur et n^yres libres serout admis h voter
dans toutes les Assemblies paroissiales et serout lligibles A t"Ut«s les
places, lorsqu’ ils reuni-ront d'aiileurs les conditions preserves par
P an icle IV de l ‘Instruction du 28 mars. »*
(2)
Nat. Dxxv, 59.
3) A cause des violences de la revolte, sans doute, et surtout pour
respecter les droits de propriety des ernnds plnnteurs.
(4) On trouvera un extrait du proces-verbal h nos Pieces Justifica-

Arch.

tives XI).
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decret on fa veur de leurs frdresdes colonies, el pour prome11re
le retablissement de l'ordre dans les Antilles.
II va de soi <|ue les colons nc voyaient pus ces choses du
m^me ceil, el que d&s le ddbut ils considdrdrent la mesure
nouvelle coniine une condamnation a mort. Le Ministre de lu
Marine hii-mdme, Bertrand de Molleville, dtait ubsolument
navrd, et voyait dans tout eela la perte certaine non seulement
de Saint-Domingue, mais de la Martinique et de la Guade
loupe aussi him. Toutefois, le parti qui venait mainlenant an
pouvoir, nvec tout son optimisme, se souciait pen de ce que
pouvait penser Bertrand de Molleville, qu’il ddsirait remplacer
le plus proraptement possible par un Jacobin, ce qui fut fait
quelques jours a pres (1). II devenail ddjii trds dangereux de
s'opposer aux vucs du nouveau parti, et durant la stance du
4 avril, personne, dans la minority non jacobine, n'avnit ose
dlever la voix (2).
L'Assemblde n’en allait pas nioins continuer derecevoir, de
Saint-Domingue, nombre de rapports et de mdnioires sur ce
qui se passait la-bas, avant qu’on y cut appris le changement
snrvenu : suns parler des consideralions que M. Leborgne,
secretaire de la Commission Nationale Civile, iui envoyait le
23 avril, an sujet de 1*insurrection des noirs et de ce qu’il en
fallait penser. II s’y cxprim&il on lermes prdcis, qui durent
donner mutibre a rdflexions aux Idgislateurs de Paris sur
I'accueil qui serait fait dans Pile a leur nouvelle Loi (3).
A Saint-Domingue, et dans la population blanche, c’dlait en
(1) C’fist l.acohli- qui le romplac*.
(2) Arch. Nat. Dxxv, f>2 el
(3) « ... On sail n^nnmoins I’ inlluence que les Amis des Noirs out eue
pour fairo rondre In ddcret du 15 mai, el 1'intdrAt qu'ils p iv m n n t aux
liommes de couleur libres, mais on n'impute que vaguement ft lours
Merits la luWolte des Ksclavos. D’ailleurs les motifs qui cml unimd ces
rAvollAs pour so porter a des borreurs dont le recit glace d’ellroi.... soiit
bioii opposes aux principes connus des Amis des Noirs ol les justifient
pleinemenl a cet regard.
•• Si jam ais copendant ils ont voulu s'inleresser A la cause de l'huma-

efl'et la rage cl lc ddsespoir (I), ct Rlanchclande, qui se savail
ddjft «<suspect » a I’Assemblde Legislative, se refusa a donner
a son nouveau Ministre m&me son opinion sur la Loi (2).
Parmi les muhUros, au contraire, la joie tStai• vive, aussi
grande qu’dtuit coni plot le ddsarroi des colons. Et inline In
Commissaire national It on me, qui avail toujours ddtestd 1<•
ddcret de seplembre, se monlra content de ce qu’on efit enfin
accord*? I'dgalild complete aux homines de couleur el ndgres
Irbres, ainsi que le montrent assez les diverses leltrcs qu’il
ecrivit aussil(jt aux mimicipaliles de Pile. Sans doute 1‘esclavage suhsislail, mais avec plus de consideration deja pour les
esclaves, el on pouvait tout altendre des progr&s *le l’idde en
maiche (.‘1).
11 est d’ailleursa noterque Popinion, h'l-dessus, ne seTaisail
pas aussi rapidemcnl que dans I’csprit de quelques iddalistes,
puisqu’une letlre de Roume lui-mdme, a la date du II juillet
1792, nous apprend que les conferences qu’il a eues avec les
chefs des ndgres rdvollds Font convaincu du fait qu iIs
ddsirent vivement le rctour des colons leurs mallres, ctqu'ils
considerenl le droit de propriety comme saerd. Sans doute la
crainle deservir sous les mulatres leslenait-elle plus quo loule
autre chose en rdvolte.
Et cello rdvolte continuait... Nous avons la-dessusun rdquisitoire de Larchevesqtie-Thibaud (4), procureur syndic de la
commune du Cap, qui donne les details les plus inidrcssanls
sur le mouvemeut, bien qu’il faille se tenir en garde contre les
nittf souITraiile, pour asMim- le sort de cctle classe d'bomnies, l» s exeds
dans lous l»*s forfails co m m i' par ces cannibales sonl Igcn prop res a
alliedir le couia^e tie leurs d»ir*nseurs el k dtimontrer aux Amis des
Noil’s, par experience, tjtie la Nature semble aussi desliner I’Africain a
porler des feis, el que les loinprc avec Hop de precipitation, c ’esl en
faire un assassin....
tlevenir son complice. »• Arch. Nat. Dxxv,
(1) Voir aux pieces Jusliflcalives (XII) une letlre fort instructive d'tiii
habitant de Sainl-Doiningue h J . Itaiiuoud.
(2) Arch. Nat. Dxxv, 4t>.
Arch. Nat. Dxxv, f. On trouvera *gnloment, k nos Pieces Ju stiflcV
tives (XIII), uu extrait d*une letlre du Commissaire Itoiuae a l.archevesque Tbibaud.
(i Voir a n»s Pieces Juslilicatives (XIV) un extrail Ue ce njquisitoire.

ou

- i).J opinions politiquesqui on! provoqui cerlaines considerations.
Pour Larchevesque-Thibaud, on ellet, la rgvolte des noirs osl
menie par les contro-rivolulionnaires, qui esperent ninsi, en
I'ui n n n t une des plus riches colonies de la melropole, forcer
la France ft y ritaldir I’Ancien Regime. II remarque, ft co
propos, que c’osl surtout depnis 1791 que ces soul&vements
out eu lion, et il les raltache ft la fuile du Roi ft Varennes, —
sous pritexlo qu'on ne vil rien de tel lors de la Declaration
des Droits de I'Homme on 1789. II en voil une autre preuve
dans ce fait que les blancsqui ont ioud un rOle politique dans
les assemblies populaires ricentes. sont surs d’ftlre ex term inis
quand ils tombent entre leurs mains, alorsque si c itaient les
philanthropes, comme on le clit, qui les avaient incites ft la
rivolte, ils respectersient ceux qui reprisentent lordre nou
veau... A sesyeux, les esclaves sont uniquement lesjouetsdes
royal istes.
•

•

Toutefois, la situation des colons etait bien ditVereule de ce
qu elle itail encore un an auparavant, et la plusilimentaire
prudence leur ronseillait do so sou melt re. Ils pararcsaient
accepter le dicrot, bien contro leur gri, lorsquc la deuxiftme
Commission civile, tonte jacobine ccdle-lft, dibarqua, avec
G.000 homines de troupes dans le port du Cap, le 18 septembre 1792. Le pouvoii* des Commissnires Sonthonax, Polverel el Ailhaud avail it6 encore amplitii par un dicrel supplimentaire du 1f> juin, et, lout-puissants, la seule tendance
de leur caractftro pouvait les inclincr ft la moderation; or, ils
avaient (Hi choisis avec le plus grand spin et u’itaient nullement modiris.
I)cs trois, Folverel elait le mieux dispose* pour les colons.
Sonthonax appurtenait ft cclte catigorie de jacobins quo I on
appelait les « enragis », el qui, dans la Convention, devaient
former le parti des Monlognards. Certains privoyuient dijft,
bien avunt sa proclamation it’uout 1793, qu'il demanderail
Emancipation des esclaves; mais, jusque-lft, il no laissait

rien voir do ses intentions futures, et il se tint d'abord dans
les limites do sa mission.
II semblo quo pour rnieux gouverner Saint-Domingue, les
nouveaux vonus aient d'abord cherchd a diviser les blancs, car
ils se mon lW*rent dfes le ddbut favorables aux petits blancs, lesquels allaient former, sur le module des socieles jacobines de
France, tine association politique connue sous le nom d’ytw?i*y
dc la Constitution (plus tard Amis de la Convention) ; co ne
sera qu’un element de troubles et dVmieules, en un moment
ct dans un lieu on il n’y en avail deja que trop.
L’atlitude des Commissaires vis-a-vis des autoriUis se lit
tout dc suite agressive, et Blanchelande fut proniptemenl
expddiS en France comine prisonnier et suspect (I), puis, le
l2octobre I71J2, ce fut la dissolution de FAssemblee coloniale.
ft’eat que I’Assemble Coloniale avait toujours mis In plus
grande lenleur k executor ce qu’on attendait d'elle en fail de
mesuros libdratrices, etelle en mettait maintenant plus que
jamais. Ddj&en mars 17112, la premiere Commission, r£pondant
a des attaques, avait arrdtd les terrnes d une adresse aux
colons de File, « dans laquelle il sera prouve peremptoircmcntque Ie6 Commissairesonl travails constamment uu but
essentiel de leur mission, en rappelant tous les bons ciloyens
& la soumission aux Lois et aux aulorilds constitutidnnelles,
et quenfin dans toute leur correspondance ils ont constumment prftchd, dit el rdp£t%, qu a FAssemblee Coloniale settle"
appartenait le droit de prononcer sur l etat des personnes non
libres et sur Fdtat politique des homines decouleur et negres
libres, que ce droit lui a etd reconnu par le Corps Constiluanl
et sanctionnd par le Roi, que e'est un droit que personne ne
peut lui con tester, qu’ils ont soutenu, et qu’ils souliendront
toujours avec courage el fermeld, que c'esl en sexpliquant
clairement aux homines de couleur qu’ils sont parvenus a
obtenir des udresses, par lesquelles ils paraissenl se conformer
(1) Arch. .Nit. Dxw, 46-47. — 11 devait 6tre guillolim* en avril tie

I'.'tnn^e snivanle.

j\ ce quo statuera 1Assemble sur leur etat politique (I) ».
Mais tandis que les Commissa ires, sur les moindres Idmoignages qlit leur eiaient venus de la bonne volonti et de
l attachement des gens de couleur ou des lioirs libres, dans la
ville du Cap par exemple, ainsi que dans quelques districts ou
its avuient donni des preuves rielles de leur bon vouloir pour
la chose publique, envoyaient aussititdes lettresde satisfaction
« au nom de la Nation, <le la Loi, et du Itoi », pour les inviter &conserver toujours les monies sentiments et a ne pas se
laisser gaguer par l’amertume; tandis quo Roume, qui mon
trait sur ce point plus de jugement que ses collogues Mirbeek
etSaint-Leger, les encourageait le plus possible dans ce sens(2),
rAssemble Coloniale semblail dijk se complaire a emp&cher
tout ce qu’ils proposaient.
1! n'itait point cependantjusqu'auxassemblies provinciales
qui n'aient cherchi i\ la persuader de tout le mal qu elle
faisait en refusant de doniter une constitution et des lots entin
stables a la colonie. Mais c'ituit en vain qu'on cherchait j\
vaincre tanl de prijugis siculaires et d'ent&tement, qu'on se
basait mime sur l'Edil de Louis XIV de 1685(3),; I’Assemblie
Coloniale restaitaveugle et sourde. eton peut bien dire qu elle
perdait de vue le saint de la colonie dans sa tinaciti ji ne
rien vouloir cider.
Aussi les plaintes, de la part des mulalres qui auraient dft
se voir favorisis par la nouvelle loi, pleuvaient-elles, main te
nant comme quelques mois auparavant (4) sur les Commissaires, qui entendaicnt faire respecter les decisions dela Legis
lative. A bon droit, les homines de couleur vouiaienl profiler
de leur liberie, et ils fmissaient pars’organiser fortement dans
ce but, se faisant nommer dons les bureaux de police, ofl'rant
leurs services, parfois fort utiles, aux dilfirentes numicipali(1) Arcb. Nat. D x x v , 59.

(2) Voir a nos Pieces Just ill a lives (XV) une de ces representations de
Ronnie a ses collt-yues.
(3) Voir k nos Pieces Justificative* (XVI).
(4) Voir a nos Pieces Jusliiicalives (XVII).
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tes, surtoiit pour r61uire I'iusurrcction des esclaves, insurrec
tion qu'ils ne voyaienlnullementavecplaisir, laplupartd’entre
eux rftant des propridlaires (I), qui pas plus que les blancs ne
go&laient l'insubordination tie serviteursj usque-lA dociles. Kn
maints endroits ils demandaient l'anlorisatioii do sa-sembler
pour nommer des officiers, et marcher ensuite contre les
« brigands » rdvoltes qui teuaient la broussc, el, conime nous
le voyons paries procte-verbiiux <1e I’Assemble deSaint-Marc,
ils nimaient k signer lours petition* lies mots : les riioyens de
couleur (2). Leurs sentiments et leur attitude n’avaient rien
que de fort naturel. I>6s leur installation aSaint-Domingue, les
premiers Commissairesavaient pu remarquercelle bonneconduileel cetb* bonne volontd indeniable de leur caste, et, on
plciuc r/*v«dte( l), alors que dans la province du Nord on combaltail celte r6yolte en prometlaut aux rebelles urn* amnistie
generale(i), los« Coni mKisnires du Roi » comma on les appelait encore quelquefois dans l'lle par unc vieille li ibitude,
avaient pu 6crire: « Nous devons ajouter que Jos bommes d«*
couleur el m>grcs libres du Cap qui out et6 admis dans les
diffcrenls corps patriotiques et de ligne. se sont composes de
manure Ad£montrer aux blancs leur eulierdevouement(5). »
(1) A la veille de la Devolution, les innl.itr*>s formaient 1c liers des
proprietaires lerriens. et possddnient le quart des plantations. Dtfclaralion de Itainiond devant I’ A s s e m b le ConsLi loan Le, 1* 4 inai 1791', report e
dans le V tm iic u r , VIII, 399 ) t/etait d’ailleurs an ln»t reconau q u ’ils
6taiei*t beauc**up pluscrucls que les blancs'pour leuis esclaves.
(2; I’ roces verbal des travaux de I’ V>semblec de Saint Marc. 12 d6c.
1 7 9 1 . — Arch Nat. Dxxv, 1 - 1 3 l>.
(3) Au 20 fevrier 1792, les Comm«s*iaires N'ationaux comptaient d6ja
a 180.0<>0 le nombte des negres r6voltes.
(A) l.a proclamation des Commissaires Nationaux Civils sur I'amnistie
generate e*t date** du 6 d^cemhre 17 9 1, et s'adresse “ aux colons habi
tants et citoyens libr»s. bommes de couleur el nAgr*s libres de la partie
fran^aise «le Saint-Doiningue ... mais po nt aux e claves, comme b*
de manda t Kourne (qui, de lous les Com m issures venus en succession
dans l'lle, par-.it avoir i:te le plus avoruble A eu s revend oration *). ainsi
qu’il appcrl de iVlat des pi£c**s originales envoys-s au .Mini tie de In
Marine et des Co’onies par la ommission Mali male Civile d.-l/gue** a
Saint-Domingue lloum**allait revenirA la chargequelquesjour> plus tard.
On trouvera son projet de proclamation A nos I'ieces Justificative.' ( W ill) .
(5) Arch. Nat. Dxxv, 1 - I 3 D.
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A bien plus forte raison, tout eeci ponvait-il se rdpdter &
present, quand Idgalement la positiondes inulfltress’ytait aussi
considdrablement amdliorde.
Que le club Massiac continuait sa politique, jusque dans
l lle, nous en avons une preuve dans sa correspond&nce avec
« Messieurs les Membres de la Municipality de Port-auPrince » (1), et ces le tires no dcvaient certes pas apaiser les
sentiments dos colons lram*ais qui tdchaiont encore de garder
le pouvoir. A ne lire <|ue cello du 2 juin 1792, nous devinons
entre ces colons et I'HAtel de Massiac un accord et une
harmonie complete dans la resistance ft opposer an Ddcret
d’avril, rnalgrd certains reprochos que la municipality avail
fails au club, et que le club refute d'ailleurs. II dtait question
ii ce moment-la de nommer un autre gouverneur pour Tile,
et on parlait h Paris d’un certain M. Collot, pour rein placer
M. de Mailld; ceci toujours en consequence des dvdnemenls
qui avaient appeld les Jacobins el les « ndgropbiles »» an pou
voir, puisque ledit M. Collot dtait un des membres les plus
/.dlds du fameux club, et de <* cette secte anti-sociale », les
Amis des Noirs. Un decret com me celui du 2i avril 1792.
declarant que les gens de couleur et ntgres libres sont dgaux
en droit aux blancs, « devait amoner le choix de M. Collot » ,
pensait-on a rildtel de Massiac! « Nous ne ddsespdrons
pas cependant encore de ddjouer nos perfides ennemis,
entraines par les principes populaires qu’ils persistent k
vouloir faire adopter dans la colonie, tout intimement
persuadds qu’ils sont que lour scule manifestation suflit
pour produire la dissolution totale de Saint-Domingue ».
Ce no fut cependant pas Collot. mais d’Rsparbds qui fut
envoyd avec la seconde Commission civile. Le club en avertissait ses correspondants par sa lettre du 30 juin.
fl) Arch. Nat. D n v , 87; lettres des 2 et 30 juin 1792.

j. aK.r»R.

Los nouvelles qui mainlenonl allaient parvenir a l'lle,
c elaient celles de la journde du 10 aoftt a Paris, avec ses
multiples et terribles incidents, invasion des Tuileries, depo
sition de Louis XVI, appel d une nouvelle Assemblde. Tout
cela bonleversa les Hoyalistes, et remplit de lerreur les occurs
des moddrds, car chacun des evenements de la IIEvolution avait
sa repercussion dans Pile infortunde, et on en pouvait attendre
une grave de cette journee tragique : la foule de Paris suivait
les Jacobins, celle du Cap, faitc de pelits blancs, aussi.
Nous avons vu que les Hoyalistes dtaient tres forts k SaintDomingue, et ils cnviaient le sort des Marliniquais, chez qui le
rdgime royalistc avait did rdinstaurd depuis deux ans. Ils
auraient did contents de pouvoir, de nouveau, chnsser les
Commissaires. A la suite d’unc dchauH'ourde locale du Cap, le
17 octobre, ceux-ci se virent obligds de prendre des mesures
rigoureuses s’ils ne voulaient pas dire ddbordds. Les chefs
mililaires royalistes, on soupQonnds de I’dtre, furcnt cxpddids
en France selon I'habilude qiii commengait h prdvoloir; les
jeunes officiers subalternes jetdrent au vent leur commission
et quittdrent la parlie franchise de Saint-Domingue pour la
parlic cspagnole, qui ne demanduit pas mieux que de leur
donner asile; et sans doute les Commissaires diaient des lors
ddbarrassds dennemis bien remnants (1), mais le ddsordre
duns l’armde de Saint-Domingue n’amdliora en l ien une situa
tion ddjd assez facheuse. II est vrai que le gdncral Kochambeau (2) allait bientOl debarquer, avec 2.000 hominesderenforl,
pour essayer de rdduire les ndgres rebelles dont personne ne
venait a bout, mais Sonthonax avait deja organisd une veri
table dictature ii son profit, et il no lui fncilita pas les choses.
Polverel et AiIhand dtaient, en efl’et, partis pour la profl) Voir Arch. Nat.
4, 47, !>0; et aussi GaiTan-Coulon, t. Ill,
I7I»-194, qui a 6td tids m«>IO a tontc I’histoiro dc ceite dpoque, mais
qui n'a pas toujours garde Pirnpartiality ndcessaire.
(2) Fils du fnmoux gdn4ral de 1’lnddpendance des fitats-Unis.
Dxxv,
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vince de l’Ouest, laissant Sonthonax seul maitre do la Plaine
du Word, qui paraissait maintenant plus calme. Dans I'Ouest,
un violent mouvement conlre-revolutionnaire so dessinait,
(jue les deux aulres commissaires pensaienl encore pouvoir
<§toufler. Ces contre-r^volutionnaires, si nous en croyons un
mlmoire non datd et non sign6 des Arch. Nat., qui corrobore
dc nombreuses correspondances de cette periode (1), voulaient se venger de l’abandon dans lequel la Franco lorturee
semblail laisser lour lie, pour perdre la colonie et la rendre
impossible h la domination franchise et r(*publicaine. Sans
doute, pour cela, il leur fallait gagner les mulatres et soulever ceux des noirs qui ne l'£taicnt pas encore; gagner les
mulatres ne leur paraissait pas difficile, ceux-la montrant
toujours de la bonne volont«5 quand on les traitait bien, el il
suffirail de jouer avec leur vive imagination, de leur promettre Vexecution de 1'Edit de Louis XIV, et un d^dommagement au delii de leurs esperances, comme, par exemple, de
leur ahundonner le pillage des biens quils envahiraient...
Se fuire des amis des nfcgres n etail pas plus compliqui*, pour
pen qu'on vonlftt vraiment sen donner la peine; le meilleur
argument, avec eux, serait que le blonc avait d£tronti ton
Iloi, et quo puisque le Frangais se voyait depourvu de chef,
l Africain n avail plus de maitre 2).
On pense si, sur ce programme, les succM furent rapides,
et aises. Les colons aristocrates, toutefois, s’e(Trayt*rent vite
de leur jeu, car ils ne vouluienl nullement, pour leur coropte,
abandonner leur colonie et leurs terras, mais seulement
mettre l lle en guerre conlre le gouvernement. L'incertitude
r£gnait partout; on auraitvoulu un retour de I'Ancien HSgime,
ou alors larrivtSc des Anglais ou des Espagnols.
#
Mais l ordre ne r^gna pas au Cap sous la diclature de Son(t) Arch. Nat. Ilx x v , 50.
(2) Nous ilonnons a nos Pieces Ju stiflcalivcs (XIX) un extrail de ce
luem oire.
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thonax, et ses deportations nombreuses et ses exactions de
tous genres, qu'il poursuivait malgrd toutes les exhortations
do ses collogues a plus de prudence et de sagesse (1), brent
quon se lassa de ses violences. Or, a 1*horizon et en plus
d une crise diplomatique avec TEspagne, une guerre avec
PAnglelerre devenait de plus en plus menaeante.
Et & la fin, et aprds avoir favorisd les mulalres sans jamais
donner une pensde au sort des esclaves, voici qu’il fallait
faire volte-face, et demander k la Convention de se liAlcr de
ldgifdrer la-dessus, si on voulait essayer de garder File parmi
les possessions frangaises. Aprds tout, une legislation nouvelle
ne semblerait qu’une consequence de la loi du 1 ovril... Six
inois plus lard, sans y etre aucunemenl autorise, et en ddpit
des remontrnnces de Polverel, Sonlbonax proclamora la
liber Id de Ions les noirs dans celte province du Nord, ear,
chez lui, Taction suit rapidement la pensde. Cerlaincment,
il n aurait pas attendu six inois pour en venir A cette
decision s'iI dlait reste au Cap, mais il dut k sou tour parlir
brusquemenl pour TOuesI, sur les instances de Polverel,
une vdritable explosion de mecontentement ayant delate a
Port-au-Prince.
1
Ailbaud uvait die envoyd par Polverel dans la province du
Sud, et, d'ailleurs, n’y arriva jamais, — le pauvre honime, les
nerfs fort dprouvds, ayant prdfdrd voguer vers la France, ou
la Convention, aprds Tavoir sdvdrement mis en accusation
pour desertion de son poste, devait finir par ne plus s’occuper
dc lui (2).
Ndaninoins, sous les deux dictateurs qui lui restaient,
TOuest ni le Nord n'osdrent plus respirer. Fiddles k leurs
principes, Sonlbonax et Polverel s’appuyaieut sur les
mulAtros et s’en dtaient fait une armde tres solide.12
(1) Voir aux Arch. Nat. D xxv, 12 , cet dchange de correspondance,
parfois peu amdne. en tie les com m issaires.
(2) Voir, pour son proems. Arch. Nat. D xxv, 12.
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C'estqu’on avail appris, le S mars 1793, l'execution du Hoi,
et la « commotion >> itait telle, dans cette ville sans cesse
ilectrisee, quo seules des palrouilles doublies purent maintenir un scmldant do soumission. Dix jours plus tard, on
apprcnail que la guerre avec I’Anglelerre etail commence!
L e 7 j o i n , 1a s it u a t io n iH a il p a r f a it e m e n t a ffo la n te , lo r s q u e
le n o u v e a u g o u v e r n e u r , G a lb a u d , a r r iv a d e F r a n c e . C e p a y s
a v a il, e n e ffc t, d d c la r e la g u e r r e & l ’ A n g le t e r r e le l or f c v r ie r ,
a I 'F s p a g n e le 7 m a rs , e t c o la no la is s a il p a s de m e tt r e S a in t D o m in g u c d a n s u n c p o s itio n d e s p lu s p ir ille u s o s .

Galbaud, dont la femme itait creole, et qui semble avoir
mieux compris le pays que les Commissaires ne pouvaient le
faire, trouva toutes clioses dans un dtat alTreux d'incurie,
do disordre et do disorganisation. II cberclia avant tout, avec
l'aide de sa femme, h rassurer la population, ipouvantie par
tous ces cataclysmes politiques; mais il ne manqua pas de
soulever, ce faisant, le micontentcmenl et la jalousie des
Commissaires, qui, apres une vive altercation, s'empressferent, lo 10 juin, de le renvoyer en France. Vengeances et
deportations reprenaientdoja de plus belle, quand une emeute
s’ensuivit dans le port, les marins refusant de laisser partir
Galbaud et le ramenant en triomphe. Cela devint une bataille,
on les blancs se battaient pour Galbaud, les mul&lres et les
noirs pour les deux Commissaires... Obliges de reculer et de
fuir dans I’interieur des terres, les Commissaires ne trouv<*renl pas mieux que de lAcher sur la malheureuse ville les
« brigands » de la 1‘laine, toujours insouinis, apris leur avoir
promis pillage el liberty. Ces esclaves rivoltis mirent le feu
au Cap, el Galbaud, voyant la situation intenablc et vraiment1
( 1 ) Consulter la corrospondunce de Laveaux
I)xxv, 19.

k Sonthonax. Arch. Nut.
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ddsesperee, s'embarqua pour les Etats-Unis, suivi de tous les
Imtcaux qui pouvaient lenir la mer, et qui ne conlenaient pas
moins de 10.000 rdfugiSs (1).
Kiddles h leurs promesses, les Commissaires laissdrent
faire les noirs. L'enti&re responsabilitd duflds&stre re toinbe sur
eux, car non settlement ils n'agirent pas pour les arrdter, niais
encore ils refusfcrent de laisser agir les officiers qui auraient
pu maltriser la populace. Pendant quatre jours et quatre
nuits, a partir de Paube du 21 juin, l incendie lit rage,
ddtruisant cetle ville riche et fameuse, qui avail dtd la gloire
des colonies frangaises.
En apprenant un tel ddsastre. toute la population blanche
de Tile voulut partir, ne vovant plus quo menace de mort
& rester plus longtemps. Quantity de refugids passerent la
frontifcre espagnole, et par cliaque depart de bateaux, il en
partit aussi pour les Etats-Unis et pour PEurope. L attitude
des Commissaires, en cette atTaire, avait fait horreur aux
soldats eux-m&mes qui desert&rent chez les Espagnols, lesquels crurent dftfc lors, avec Paide des leaders nfcgres rovalistes, pouvoir profiter du moment pour s'emparer de la
partie frangaise de Pile (2).
Les Commissaires, en ell’et, avaient tenu leur parole et
rendu la liberty it ceux des noirs qui les avaient ddfendus,
mais cette liberty fat par certains regardde comme de pen
de prix quand leurs deux plus grands chefs, Jeun-Frangois
et lliassou, se laisserent gagner ii prix d’argent par PEspagne,
et entr&rent k son service avec 30.000 do leurs Africains; il
put parattre aux auires qu'il valait mieux faire comme eux (3).
La contre-rdvolution se lit plus quo jamais active, et tandis1
(1) La documentation des Arch. Nat. est lA-ilessus dnorrae; consulter
les comptes rendus de Galbaud et de quelques olllciers, Dxxv, 45, 48;
correspondance des com m issaires, D xxv, 3, 6, et celle de plusieurs
r^fugids, D xxv, 79, 84.
(2) Voir la correspondance de Sonthonax a la Convention, Arch. Nat.
D xxv, 5 et 80.
(3) Arch. Nat. D xxv, 59.
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que lu frontiere dtait menace, le Sud allait livrer ses ports
mix /\nglais (1).
Polvered Mixil reparli pour l’Ouest. Sonthonax groupa
aulourde lui les negres qu it avait d<$cid6s & servir la Itdpublique en leur promeltant la liberty, par ses deux proclama
tions du 21 et du 22 juin; il s’entourait mainlenant do noirs,
leur dormant les plus hauts grades dans I'armee, et les mulAtres, que d'abord il avail traitds avec lino preference marqude,
cUaicnt loin de se monlrer satisfaits do cetle volte-face.
I)(‘s le 20 aolit 1703, il allait proclamer la liberty de la
population noire de cette province du Nord si bien ddvastle,
mais il sentit en inline temps la necessild de justilier son
attitude envers les petits blanes, puis envers les mulatres,
qu’il avail tour ii tour soutenus et abandonnds. PrScddde d un
bonnet rouge au bout d une pique, la proclamation allait Gtre
lue dans cliaque commune de la province, et une dSfegation
envoy^e it Paris, pour demander la ratification de la Conven
tion, — car Sonthonax avait comnie toujours agi sans ordres,
el, disait-il, sous la pression de la ndeessife.
Toujours dans l'Ouest, qu’il ne parvenait pas it pacifier,(I)
(I) Extrait d’ une protestation des colons de Saint-Domingu**:
«* Tous les grands m ouvem enis de l'Em pire ont £te r£p£tffl ii SaintD om ingne: l'arrestation de Louis XVI a Montm^dv fut le signal de
I'incendie de la partie du Nord, de la r£volte generate des homines de
couleur, et de l'assassinat d une partie des citoyens attaches a la (Invo
lu tio n ; la jo u rn £e pr6m£ditee du 10 aodt fut rep£t6e a Saint-Dorningue
par l incendie de la province du Sud, la rt?volte des esclaves de cette
partie, et un inouveuient presque general des homines de couleur en
laveur de I'ancien go u vern ein en t; la declaration de guerre A I’Angleterre vient d'etre signalee par le sifcge de Port-au-Prince, I'incendie du
Cap, les deportations les plus a rb itra g e s, enlin par la m6rae raen6e (?)
conlre-rAvolutionnaire ; les Polverel, Sonthonax et DelpAlre, ces agents
du minist&re britannique usurpanls le pouvoir lAgislatif francais. se font
hui un rem part des esclaves qui depuis 1701 ont Ate continuclleineiit en lreten u s dans la revolt*, au m^pris des lo is du
1.1 septeinbre 17 0 1, et du 4 avril 1792. La consequence de cette Iutte
sera la perte d**s coloaies et l'an^antissem ent de la m arine franchise. »
A rch. N al. D x x v , 59.
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Polverel fut plus que jamais furieux et alarmd d une telle
mesure, mais il scntit qu elle etait irrdvocable desormais,
et a son tour il se vit bientdt force de proclamer I'dnmncipation dans FOuest el le Sud, toutcfois aveccertaines reserves (1).
Cependant, celte proclamation mfime ne mettait pas lin
aux embarras de Sonthonax, car elle ne parvenait pas a
rallier tous les u&gres a 1'idec de la lldpublique, qui les
deroutait exlrAmement. Kile donna lieu au contraire a de
nouveaux dcsordres, Jean-Francois et liinssou, maintenant
genlraux au service de FEspagne, reclamanl un roi & tout
prix, parce que, arguaient-ils, « depuis le commencement du
monde nous avons ob£i a un Hoi ». Puis, les <« sauveteurs »
des Com missaires, qui avaient pi He le Cap, sitot leur butin
ramass6 n'avaient rien eu de plus presse quo de franchir la
frontiere pour reprendre la vie libre el insoucianle de la
brousse des montagnes et s'enrdler dans Farm6e espagnole.
Or, (|iicl<|ues districts jusque-la avaient conlinud les travaux
de culture; mais ii partir de ce moment les negres refuse rent
partout de travailler, et les conditions dconomiques s’aggravaient ii mesure que Finsubordinulion gagnait du terrain.
Sonthonax lui-nu'*me en vint a se trouvor on danger. Les
Anglais ayant choisi cet instant pour ddbarquer, ils furent
regus avec joie par les ennemis des noirs, c’est-i-dire par les
mul&treset par ce qui restait de blancs. Depuis longtemps en
elfel l'aide anglaise etait un espoir tenace, contre la Revolu
tion et les mesures qu elle avail preconis^es. Le gouvernement(I)
(I) Extrait d un m^moire ^inanant de Sainl-Dom ingue :
« Polverel etSonthonax voien lalors la perte assum e deSaint-Domingue.
LTn seul espoir leur reste, celui de prononcer la liberld gendrale des
A frica in s, liberty d6terinin6e par la sceleratesse des blancs livrer leur
pays par leurs cruaultfs et injustices l.es com m issaires voient dans la
liberte accordtje au x ndgres deux avantages : celui d'opposer aux
Espaguols, Anglais et Im ig rls des hommes qui sauronl se battre pour
defend re le precieux don que la nature accordo a tous les homines, et
celte liberty sans laquelle la vie n'est que pesant fardeau; celui d'andantir
des ennemis que I’ambition dirige, qu’arm e la sr^ 16rat esse et que la
honte et le d & espoir m oissonneront. » Arch. Nat. D xxv, 59.

n avail pas manqud d’ailleurs d'cn dire dftment averli, et d&s
lo ddcret tin 15 mars 1791, Blanchelande, pour no parlor que
do lui, en avail Fait connaitre a Paris.
Deja lo 3 septembre 1793, des confdddrds du Sud avaient
signd un traitd aveo lo gouvorneur do la Jamaique, qui les
faisait passer sous I'autorild do I’Angleterre. Ce gouvorneur
jugea quil no Fallait point peril ro de temps, el c’est pour
rdpondrc u cet appol quil' ddbarqua dans le petit port de
Jeremie. Les paroissos voisines so soumirent sans difficult^;
un chef do mul&tres seufemenl, lligaud, qui proForait l'inddpendance ahsolue au regime anglais, garda Les Cayes et ses
environs.
Cos defections du Sud allaient dtre suivies d une aulre,
plus grave encore. La grande forlerossede Mdle-Saint-Nicolas,
considdrde com me le Gibraltar des Antilles, allait bienldt
capitulor avcc toutc sa garni son et son maidriel, devant un
soul navire anglais qui navait pas plus de cent grenadiers h
bord, cela sans mfime tiror un coup de Fusil. Et en plusieurs
endroits il en flit de m&me.
Dans rOuest, les mu hit res restaient absolumenl rdfractaires a lemancipation des ndgres, que jusqu'fe ce jour ils
avaient su mainlenir sur leurs propridtds par un semhlant
do sou mission. Dans cette province encore, cc sont eux qui
appeldrent les Anglais.
Dans le .Nord enlin Laveaux, rest** soul au Cap, regarda it
les progr&s des Espagnols, qu’avec a peine 700 homines il
n avait aucun espoir de pouvoir arrdter, — el le ddsordre et la
misdre dtaient leur comble, com me en font foi les lettres
ddsoldes qu il envoyait & Sonthonax (1).
Toutes los correspondances de ce temps sont navrantes,
taut cellos qui viennent de Idle que les lettres et mdmoires
qui aftluaient de Philadelphie, ou quantile de colons rdfugids
avaient trouvd asile. Tous ddcrivent ce qu'ils ont vu des
insurrections en termes qui no laissent aucun doute possible1
(1)

Correspondance

de Laveaux

a

Sonthonax, Arch. Nat. D xxv, 19.
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sur leur liorreur; mais ces refugies n'etaient sans doute
pas parmi ceux qui, pour rester dans 1'lle, auraient fait
appel ft l’dtranger, car s'ils blament les milling, cost aux
Anglais ct aux Espagnols qu’ils imputent tout le mal, coniprcnant qu’en les appelant on avait fait leur jeu, puisque tout
ce qu’ils avaient cherche, c’etait de s’emparer de Empire
colonial fran^ais, si jalousd. Chose curieuse, ils se plaignent
am&rement de la devastation de leurs proprirlls, inais la
question de l’csclavage parait pour eux secondaire, el ils n’en
parient que peu ou point. Elle n dtait done pas I'essentiel
de leurs preoccupations apres tout, el ce serait la un argu
ment de plus a 1'appui de cetle idee qui, sans qu’on le
veuille, s’aflirme de plus en plus & mesure qu’on lit tant de
documents, el de si convaincants, — a savoir que la question
de Emancipation des negres n’avait au fond gudre ete mftrie
el embrasslc avec enlhousiasme que par quelques enthotfsiastes, quelques idealistes tels que Brissot et ses amis, cccurs
genereux certes, mais qui n’avaient vu \h qu’un problem*; h
rlsoudre par I'humanitl et par la thdorie, alors qu i 1 y aurait
fallu toutc une preparation prdalable. Tout commc la
Revolution elll-mlme, le mouvement anti-esclavagisle a bien
ltd dirigd, pour ce qui concerne Saint-Domingue dans tons
les cas, de Paris.
Mais tout cela, il n'eut pas fallu le dire alors h la barre de la
Convention, ou les colons refugids soil en Amdrique (I), soit
a Paris, etaient considdrds non com me chassis de chez eux,
maiscomme ennomis de la Rdpublique, assimilables aux dmigrds de la noblesse et du clergd <!6j& rdfugids i Coblentz. A
(t) Plusieurs m illiersd e personnes, fam ilies de planteurs a c c o m p a g n e e s
d e le u r s e s c la v e s , fuyant devant l'iD su rre c lio n , s'ctaien l re fu g e e s aussi
» Cuba.
en
1909,
les h o stility
Gclntdreut
nouveau
la France et I’Espagne, et vinrent alors
s ’.Hablir a la Nouvelle-Orleans, yg ro ssissan t considlrablem ent E le m e n t
fiaa$ais. (F. S sh e ll, L a g o n ie d u f r a n r a i s e n l o u i s i a n e , Revue de Paris,
ir. fdvrier 1925).
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en croire Leblanc, secretaire de la Legal ion tie France et
Fommissaire de la Rdpublique & Washington, (jui dans ses
depechesa la Convention s'insurge de fagon vdhdmenle conlre
toutes leurs demarches, meme les plus naturelles et les plus
inoffensive?* pour fdlargissement de plusieurs colons rdfugids
aux Ftats-Unis, iIs sont paves par le cabinet de Saint.lames(l). Or, nous venonsde voirqu’un grand nombre dentre
eux n’dtaient mdme pas partisans de l'alliance anglaise, loin
de lit; nuiis tous dlaientpour l’ancien ordre de choses mallieurensernenl, el, uprds tant d’dvenements douloureux, ils ne
voyaient d'autre certitude que la perte des colonies et I'aneanlisseniont complet de la marine (rangaise. Levant cette
rdvolte do 1793, lellemcnt plus serieuse que toules cel les qu i
l avuient prdeddde, certains demandaient an Ministre frangais
accredits auprds de la Rdpublique des Elals-Unis de leur
venir en aide, sous Forme d’approvisionnements par exemple;
ce serait, remarquaient-ils, une forme de paieinent de
la dette que les Flats-Unis avaient conlractde envers la
France (2).
Fu Franco, I'opinionpublique se surexcitait inevitablcment
sur les rdcits des rdfugies. et la Convention, se rendant
compte a la fin que les dictateurs qu’elle avail envoyds la-bus
n'y mettaient peut-dtre pas tout le tact et l'esprit tie concilia
tion desirables et abusaient dans tous les cas de lautoritd
qu’elle leur avait confide, sans savoir la faire respecter, les
deerdta d’accusation (3).
Ddnoncds par tous les elements de file, pour une fois
d'accord, commo les Elements de tout le mal, Sonthonax et
Polverel ne se hatdrent pourtant pas de rentrer, — et ils trouvaient une excuse dans ce Tait que depuis le commencement
des hostilites avec IWngleterre, les communications entre
Saint-Domingue et la France dtaient devenues bien malaisdes.
Au fond, les colons, tant a Paris qu’ailleurs, sc faisaient1
9

\ ■

1

(1) Arch. Nat. I)xxv, 59.
(2) Arch. Nat. D x x v , 59, et plus parliculi&rem ent 576-386.
(3) Arch. P ari. X L 1X . 3 9 ; et Arch. Nat. D xxv, 38.
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pou ({’illusions sur cette querclle entrc Commissaires et Con
vention, la sentant toute personnelle, ton to politique; ils se
suvaient considfrds par les unset les autres eguleinent coniine
des « aristocratcs de la peau », — scion le mol de (lr<*goire (i)
— des Vend*$ens d’oulre-mer, qui no rcncontreraient que pen
do sympaihie dans une assemble ft ce point jacobine.
•
•

♦

Sans se r^signerft venir lui-mftmc, Sonllionax envoya Irois
dc'degues pour le repnSsenter, — un blanc, un mulfttre, el un
nfcgrc, — qui tons trois furent roous et mfime lYdes ft la Conven
tion Nationale (2) le 3 fevrier i791 ; le londemain, la Convenlion Nationale acceptait le nouvel ordre de choses instauriS par
Sonllionax a Saint-Domingue, declarail l'esclavuge aboli dans
toutes les colonies franQaises, et decrtftail que tous les hommes
sans distinction de couleur, domiciles dans lesdiles colonies,
etaient citoyens franeais et jouissaient par consequent de Ions
les droits garanlis par la Coustilution frani;aise. C’dtaitla decla
ration, en quelque sorle, des Droits de I AlYicain. Le vote, qui
tut [>ris debout, ne ful inline pas discutd.
L’elFet, dans 1*1le, ne fill pas plus hcureuxque la mesurc de
Sonllionax ne l’avait etd jusquc-I^. Les muhUres de l’Ouest ne
s’en montrfcrent que plus disposes a abandonner la Itepublique, et la situation <les deux Commissaires, alors ft Portau-Prince (3), empira de jour en jour, les balaillons de
mulfttres sur lesquels ils comptaient le plus s'dlant brusquenient soulevds dans la nuit du 17 mars (4).
<i) Grggoire,

He la noblcste dc la pcan.
(2)
Voir dans le Moniteur officicl cos deux seances des 15 et 10 pluvidse
an II (5 e l \ fuvricr 170,4).
(:i) Maintcnant up pel 6 *< Poi't-IMpublicnin »; le mot « prince >• dtait
proscrit du vocabulaite de Sonllionax.
(4)
Polverel n’en avail pus rnoins par moments dos accds d'optim israe,
ainsi qu’on peul s’en rendre coinpte en lisant le n° XX de nos Pieces Justilicalives.
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Par un mouvemenl bien dtudid, les Anglais allaient linir
par prendre Port-au-Prince lc 90 mai, et la ville ne lour
rdsistu gufcre que pour la forme. Les Commissaires n'eurent
plus d’autres ressources que de se rdfugier auprds du chef do
mul&lres Rignud. C*esl pen de temps aprds qu’une corvette
frangaise upparut, apportant un mandat de la Convention,
pour arrdterses deux ddldguds « rdfractaires » ct les rumenor
en France ou ils devuient dtro enfin jugds. Le 12 juin 1704,
Sonthonax et Polverel s'embarquaient done enlin, laissant
Itigaud a ses gudrillas contre les Anglais. Dans I’Ouest cl le
Slid, tout paraissuit bien ddsespdrd; mais dans le Nord un
homme avail ddjfr puru, qui venait, en ces derniers mois, dans
les rangs rdpublicains, d’arracber aux Espagnols unc bonne
partie de leurs prdeddontes conqudtcs. Cet homme dtait Toussaint Lou vertune.
Quoiqu’on puisse punser de son caractere, e’est une grande
ligure que cello de Toussaint Louverture. Nd sur une planta
lion de la Plaine du Nord et non loin du Cap, en 1743, il dtait
fils d un ndgre africain de Guinde et d une negresse, et n’avait
pas une goutte de sang blanc ou mdld dans les veines.
De bonne heure il se montra intelligent et capable, done
d une personnalitd forte qui en imposait i\ ses compagnons. 11
avait commence par dtre gar^on d’dcurie; mais son maitre,
qui l’apprdciait beaucoup, l'dleva au rang de cocher, et il
semble qu’on ne lui ait pas refusd le temps de s'instruire.
11 avait ddja quarante-huit ans lors du premier souldvement provoqud chez les noirs, en aout 1791, par ies dvenements de Franee. 11 n’y prit pas part tout tic suite, mais h
l'automne il suivit les bandes de Jean-Francois et de Itiassou,
se montrant tout de suite excellent capilaine, de sorte qu il
passa promptement aux rangs supdrieurs de cctle armdc
noire.
Depuis, il avait suivi le sort de ces bandes; autreinent dit
il dtait, uvec ses chefs, entreau service espaguol au printemps.

- —no
il dlail d6j& un chef lui-mdme, car il avait remportd plusieurs
biiHants sneers militaires; il avail su, aussi, discipliner son
arrade, dont il pouvail maintenant faire ce qu'il voulait.
La cause de la Hdpiihlic|tic paraissait hien perdue. Toussaint
Louverture allait pourtant l’adopter, assez soudainement, car
il salarmait des progrfcs qu'il voyait faire k I'Angleferre,
aniie de quelques Llanrs. Et, puisque la Convention venail
d’abolir l’esclavage. il n'y avail rien a gagner pour les noirs a
favoriser une puissance (jui, aussil6t mailresse de l'lle, y
ramenerait I'dtat de choses ancien. Du resle il ne pouvail, s'il
restait au service espagnol, qtie demeurer le suhordonnd de
.lean-Frangois. devenu gdnoralissime des forces noires espagnoles, et couvert d’honneurs el de dignitds par les Espagnol*.
Or, Toussaint Louverlure avail cerlainemenl pris conscience
ile lui-mdme el de ce qu’il dtait capable de realisor, on cos
deux dernieres anndes. Surement, son plan d’avenir elait prdt,
el ce n’est point au linsard ni par caprice que, sen I de tous
les leaders noirs, — donl pas un jusqu’ici n’avail consenli a
marcher avec la France rdpublicaine — il allait se lourner
vers les Fran«;ais, persuadd qu'il ne pourruit dire que bien
accueilli.
11 le fpt en eiTet, et lorsqu'en avril 4794 Laveaux apprit,
dans son abandon, quo Toussaint dinit prel i» ouvrir des ndgocialions, il en eut une grande joio, el ne ebereba pas a deviner
quelle ambilion se cacliail derriere ce mouvement. II ne se
doutait point que Toussaint voyait ddja Ires loin devant lui.
Toutefois, il ne fallait rien brusquer si on voulait rdussir;
Toussaint demeura jtisqu'au (> mai excellent royaliste avec los
Espagnols, qui le couvraient d'dloges, apres quoi, massacrant
les soldats espagnols qui servaient sous ses ordres et qui ne
l auraient pas suivi, il passa a\i\ Hepublicains frangais avec
tous sos noirs.
Les Espagnols parurent loul a fait ddroulds par co coup
imprdvu,ct ils dvacudrent presque completemenl la province
du Nord. Coci allait porineltre a Toussaint de porter son alien-
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lion ailleurs et d’entreprendre la lutte conlrc les Anglais, en
sorte quo Fannie 1794 fut en somme asscz favorable aux Ktlpublicains.
L'annde suivante fut aussi presque tout entifere une campagne contre l’Anglelerre, car les Espagnols demcuraient sur
la defensive; et, du reste, ils avaieut entrepris des n£gociations uvec la France. A la paix de Bftle, en septembre,
l'Espagne c6dait u la France sa partie do File, tout en y
demeurant jusqu'a ce que la Rgpublique Tut en position de
dgfendre son nouveau terrifoire. Mais FAngleterre s’6tait
rtSsolue a un grand effort pour conquerir enfin SaintDomingue. Ccpendant !e gdndral rnukUre Rigaud sYtail alli6
avec Toussaint Louverture, eta eux deux ils batlirent magistralement le general Howe.
Depuis la destruction du Cap, en juin 1793, cVtait tini de
la domination des blancs. Sous la rfegle de fer de Uigaud, Ie
Sud etait mulatre. Duns le Nord, les noirs etaient fort supdrieurs en nombro, mais ils dtaient peu developp£s, — el pour
cause, personae n'avant jamais songd k lour Education, — et
ils manquaient d'organisation et de discipline. Les mulatres
parviendraient-ils k imposer aux noirs leur domination,
comme les blancs Favaieot fait autrefois? toute la question
paraissait maintenant i>tre la.
Et it faut comprendre que pour grand es quo fuss nt les
ambitions des muUHres, elles sYtaient ddjb r^alislcs dans
presque toute Fetendue de deux provinces (I), on lautorite
de Rigaud paraissait bien assise, car il se montrail plus
severe que tout ce qu’on avait vu sous les anciens colons. Mais
le pouvoir grandissant de Toussaint, sa superiority ind6niable sur Rigaud, allaient devenir un obstacle formidable
pour ce deruier.
Nous 1'avons dit, Toussaint Louverture savait voir et prevoir. Par les services qu il rendit k Laveaux, et ii ce qui1
(1) l.e Suil et POuest.
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restait h celui-ci de troupes frangnises, il sut porter do formidables coups a la domination dcs mulAtres du Nord, ct
partout &la fois; Laveaux, reconnaissant, finil par le uommer
lienferiant-gouverneur de I Ile, le 30 ventose an IV [20 mars
1796 (1), ce qui nc pouvait manquer daugmenter prodigieusement le prestige de Toussaint parmi les noirs, d^ja assez
tlatt£s de voir la familiarity de leur vieux chef Ires admird
envers le jeune general I’rnnQuis. 11 est a peine besoin de
faire remarquer que l'au tori Id framjaisc on (Hail d’autant
diminuce (2).
*•

Les choses en dtaient la lorsquo, le II mai 1796, une Iroisi«*me Commission Civile ddbarqua an Cap, nommde celte fois
par le Directoire (3), pour rdlablir cotie aulorild fran$aise si
com promise.
De fait, la Terreur avail pris (in au 9 thermi-lor de l'an II
(27 jnil let 1794). Un regime modern l’avait remplacde. Cinq
Commissaires celte fois arrivaient, avec une escadre et
3.000 homines de troupes, qui avaienl rdussi h dejouer les
navircs de guerre anglais. Les troupes dtaicnl sous le commandement du general Hochambeau, lequel n’dtail pas un
ineonnu dans 1‘Ilc, et qui a\ait sous ses ordres le gdndral
Desfournaux, lui aussi une ancienne connaissance des diflicultes particulidres a Saint-Domingue. De m6me, trois des
Commissaires Civils dtaient des familiers, si Tun peut dire :
c’dtaient Sonthonax, « Le Liberateur de Saint-Domingue »,
qui avait eld acquits et depuis s’etait ddbarrasse de son
extreme jacobinisme, au point d’etre maintenant trds en
faveur avec le Directoire; Itaimond, dont toutes les ambitions
etaient couronndes par une telle mission, qu’il avait failli
tl) Voir la correspondance de Laveaux au Min. de la Mar. Arch. Nat.

Dxxv, 50.

(2) Lacroix (general P. A. de), M tm o ire a jw ttr s e r v ir
R e v o lu tio n d e S a in t-D o m in g u e (2 vol.. Paris, 1819).
(3) Au pouvoir depuis le 3 novembre 1795.
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remplir en 1792, et Roume, 1’honnGte Roume. enfin (1).
Les nouveaux venus se sentirent tout do suite assoz mal a
Taise devant 1’untoritd indiscutable, el semblait-il indiscutce (2), dont jouissait Toussaint Louverture sur la popula
tion, uniquement noire maintenant, commc nous l'avons dit.
II Gtait dos present Gvident qu’il faudrait du tact si Ton
voulait garder avec lui de bons rapports. Mais ft ne considercr
les ehoses qu’au point de vue frangais, on no sul pas niettre
assezde fermetd dans ces rapports. Ce fut Sonthonax qui en fuf,
semble-t-il, la cause, — car il avait pu prendre de la sagesse,
mais son ambition restait la mGme et continuait a determiner
ses moindres actions. D6sireux do dominer ses collogues, il
pensa ne pouvoir mieux faire que de s’allier pour cela avec
Toussaint. Peut-Gtre s imaginail-il trouver en lui tin instru
ment docile, mais Toussaint Gtait autrement intelligent que
lui. Lorsque Rochambeau sc permit de protester contre tous
les pouvoirs militaires tin & un concedes au leader nftgre,
Sonthonax on revint du coup a ses anciennes niGthodes, et
roexpodia lo gdnGral en France sans autre forme de proces.
Aprfts cela, personne ne fit plus mine do prolester ouvertemont.
Les rGsultats tie cette politique dtaient inevitables : les
noirs, officiers ou fonctionnaires, se montrGrenl promptement
trGs insolenls devant une indulgence et tine lolGrance excessives. Dans le Sud, Rigaud Glail furieux de la favour que Ton
tdmoignait a Toussaint, a qui il se mil ft refuser maintenant
ioute obGissance, fomentant mfime un soul&vemenl; el les
jours dilficiles recommence rent.
Giratid, nerveux, repartit pour la France. Leblanc mourul,
d'uucuns out dit empoisonnG. Raimond, pen ft l'aise dans
toutes ces escarmouches, rcgretlnit le temps on, ft Paris, il
jouissait sans tant de soucis d'une popularity tjiii, it Sainl-1
(1) I es deux autres Gtaicnl Leblanc, un ancien terroriste, et Gtraud,
une nul*itd.
(2) Voir la correspondance des Com m issaires, Arch. Nat. I>x\v, 45; et
celle de Lavcaux. D xxv, 50.
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Dominguc, el au milieu d'aulres personnalit6s plus vigoureuses, se sentait amoindrie. Houme s'6toit rendu des son
arriv6e dans la partie espagnoie, qu’il 6tait nccessairc de pre
parer pour Farrivee des autorites frainjaises. II no reslait
plus, pour porter ombrage a Sonlhonax, que le general
Laveaux (1). Or, la Constitution de I an III, qui avail declare
Saint-Domingue partie integrate de la France, avait on m6me
temps assign6 ii l'lle im certain nombre de sieges L6gislalifs.
Sonlhonax eut done cette id6e de genie : envoyer Laveaux en
France com mo... d6put6 de Saint-Domingue! Tonssaint Louverture, ii qui il sen ouvrit en confidence, ful naturellement
charmd dun si beau projet. II y eut des elections; le general
nfcgro Michel jura d incendier unc seconde fois le Cap si elles
Itaient ddfavorables... Laveaux ful 61u ii une major tie tout a
fait imposante et dut alter si6ger au milieu dcs Cinq Cents.
Pourtanl Sonlhonax allnit bient6t sc rendre comple qu'il
6lait ii present lui-m6me un obstacle sur le chemin de Toussaint Louverture. Celui-ci. une fois tous les autres partis,
commence bien vite en effet it ie considcror com me peu
n6cessaire el mi-me g6nant pour la reussite de ses projets
futurs. Cest poui quoi, un beau jour, Sonlhonax se trouva lui
aussi « 6lu » d6put6 de Saint Doraingue. et loules ses intrigues
pour tourner un sort si coutraire ii ses dcsirs no servirent de
rien : il lui fallut h son torn*, et aprfcs en avoir cmbarqu6 lant
d’autres, s’embarquer le 21 aout 1797, — Ir&s poliment, mais
trfcs fermement escorld jiisqu au bateau par Touss&int Lou
verture en personne.
♦
*•
Aiusi, la dernifcre des autorites franchises avail quit!6 Pile.
(1)
Laveaux dtait a Saint-Domingue depute longlcm ps. II connaissait
i fond la situation, et chercha sans cesse ii I'am eliorcr. II exergait sur
foutes choscs une surveillance conslanle, avec I’ordonnaleur Perroud
(I’ordonnaleur rempla^ait 1’ intendant de l’nncien regim e). On Irouvera &
nos Pieces Justillcativ**s (XXI) des extraits de ses Regie men Is c l proclnmations, qui constituent un long m lm oire de 221* pages.
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Pourlant Toussaint n’etait pas sans inquietude sur la fa^on
dont tout cela pouvait tourner encore pour lui, car cette
expulsion dc Son llionax pouvait lui &tre reproduce par le
Direcloire coniine un coup d'Ktat, et e'en cUait un.
Or, en France, le mouvement de reaction se dessinait de
plus en plus el les conservaleurs revenaient au pouvoir. Les
« aristorrates de la peau », auirement dit les colons bluncs,
coinnieiu;aienl pouvoir se fairc entendre de nouveau sur les
questions coloniales, et jus(|iic dans la legislature des voix
s’elaient elevens pour demander un retour ii lancien ordre de
choses.
Toussaint Lou verture songea doneb envoyeraux Directeurs
un amhassadeur, alin d’expliquer su conduite. 11 ne craignit
memo pas, pour noircir Sonllionax, d'ussurer que celui-ci
lui avail propose de rompre avec la France, pour rdgner
conjointement avec lui sur Idle ! II va de soi que Sonthonax,
dont la li<161itd et l’honnfitete dlaient connues, put se laver
facilemcnt d une pareille accusation... (1).
L’attitude de Toussaint etait de moins en moins cellc de
la soumission, et avant peu de temps elle devint mena^ante.
Si Lien qua la lin mars I7t>8 le Directoire alarmg, dont les
mains restaient trop lides par rinlerminable guerre avec
FAngleterre pour qu’il put rien tenter par les armes dans
cette lie lointaine, envoya un homme capable, le general
llgdouville, — un des pacilicateurs de la Vendee, — pour
taclier, par la diplomatic et avec plus de conciliation que
n’en avaient mis les autres envoy^s frangais, de venir a bout
de cette Vendee d un autre genre. II fallait a present en linir,
on y etait enfin rgsolu.
lledouville ne d£barqua pas au Gap comme Favaieiit fait
tous ses predecesseurs, mais dans la parlie espagnolc de File,
alin de conferer avec Roume sur la situation. Sitot qu’il eut
connaissanee de son debarquement, Toussaint Louverture
montra des dispositions h s’entendre avec les dernieres forces(I)
(I) Arch. Nat. A Fm , 210.

anglaises qui restaient a Saint-Domingue! Les mulatres restaient toutefois ses ennemis, et lledouville clu1 d o n e s a p p u y e r
sur eux.
Mais Toussaint savait k mervcille de quels arguments se
servir pour agir sur la population noire, qui le croyuit corame
un oracle el ne croyait personne (|ue lui ; il lit circuler habilement le bruit que lledouville n’etait venu quo dans le but
de rdlabtir Fesclavage, et aucune des delegations de llddouville ne fut acceptde ; ce fut de nouveau l in^urrection grondante et mena^ante dans toute la IMaine du Nord. lledouville,
tout habitud quil fftt k plus de succds, dut edder, et... reparlir
pour la France, aprds tant d’autres qui pas mieux que lui
n'avaient pu amdliorer une situation si malaisee. II s’en alia
accompagnd de tous ceux, blancs, mu litres et mi}me noirs,
qui redoutaient quelque vengeance du terrible Toussaint.
II n’y avail done plus maintenant 5 Saint-Domingue que
deux forces en presence, les muhUres et les noirs, Rigaud et
Toussaint Louverture.
Toussaint, cependant, ne se faisail aucune illusion et reslait
anxieux devant l'avenir inddeis ; il avail plus pour que jamais
du mdcontentement du Direcloire apres cette nouvelle expul
sion sans management. Ft du reste, lledouville avail laissd en
partant mre proclamation des plus habile, averlissant la
population des plans d’inddpondance de son leader, qu’il avail
aisdment devinds, lui faisant craindre une domination toute
personnellc ddsormais, intimant enfin & Rigaud de ne point
obdir k Toussaint Louverture; ccci faisait du chef mu hitre
le dernier soutien de la Rdpuldique, el n'allail pas munquer de
gdner son adversaire.
Mais la sagacild politique qua vail ddja montrde le grand
leader des noirs ne lui lit pas defaut/ Les « elections >» hahituelles avaient emportd en France jusqu'& Raimond, coupable
d'etre mulalre, de n’avoir jamais dtd partisan de la liberation
des esclaves, et d'avoir toujours sdpard complMemenl la
queslion de l’esclavage de celle de la liberld politique des
hommes de couleur, — au point que, avocat fervent de la cause
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muhUre h Paris, il s'cStait Lien defendu d'Mreun protagoniste
de celle des noirs, faisant ressortir que sa fortune, celle
de sa famille el de toute la colonie aussi bien, 6taient basdes
sur 1'esclavage; qu'il £tait loin par consdquont de conseiller
de labolir... ceci en pleine pdriode rdvolutionnaire (1)...
Roume restait, bien que dans la partie espagnole ; et il ne
faisait pas de doute qu’il reprdsentait l’autorite frangaise el
qu'il dtait trfcs bon Fran^ais. Toussaint s'arrangea pourtant
pour prendre sur lui l'ascendant qu'il savait prendre sur les
tdtes plus faihles que la siennc, et le brave, le faible Roume
s’offrit & servir de mddiateur enlre Toussaint et Rigaud, pour
qui il arrangea tin rende/-vous h Port-au-Prince (2).
Dans cette cntrevue, on demanda it Rigaud de coder sur
presque tous les points, de rcmeltre tons les districts de
I'Ouest it I'nutorite de Toussaint, — ccqui dtait montrer beaucoup d’exigence puisqu il n’avail pas 6t<; vaincu par ce dernier.
Furieux, Rigaud rompit toute ndgociation.
On n’en approchait pas moins de la lin, et Toussainl se
mil ft ses dcrniers prdparalifs, si m6me ils n’etaicnt faits
depuis longtemps. line campagne contre Rigaud commenca,
qui ne fut pas victorieuse pour son vieil ennemi, lequel
sut cependant agir avec cette promptitude capable de sauver
les situations les plus desesperees. Malheureusemenl, il proceda d abord par des massacres en masse de la population
mulatre dans la province du Nord, par des tortures epouvantables; terminant le tout par un bon sermon sur lobligation
chrdtienne de pardonner aux ennemis...
Cc fut ensuite au tour du Sud, oil la campagne ne fut
qu une sdrie d’borreurs ; on ne faisait prisonniers que ceux
que Ton voulait torturer tout & l’aise. Quand les armes
mdmes elaient impuissanles on s'atlrapait a coups de dents...
Dans ces conditions, un adversaire n’a plus d autre parti ii1
(1) Lire notummenl les lellres tie .1. Haimoud du 30 mai el du
9 novembrc 1702.
(2) II. Castonnel des Fosses, L a R e v o lu tio n d e S a in t- D o m in g u c , Paris,

1803, p. 205.
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e ta n t a r r iv e s de F r a n c e (4), T o u s s a in t a v a it

p ro v o q u d u n e d c h a u ffo u rd o ; p u is , e n q u e lq u e s s e m a i n e s , il 1
(1) P. A. dc Lacroix, ouvr. d6j2i c itd ; et G. ItolofT, D ir K o lo n ia lp o litik
N a p o le o n » I, Munich 1899, qui a traits le su jct trda a fond.
(2) Castonnet des Fosses, ouvr. ddjft citd, p. 215.

(3) 9 novemhro 1799.

(4) K ile 6 to it coinposde dc Vincent, de Raifnond «lc nouveau ct d’un
gdndral Michel q u 'il ne faut pas confondre avec le lieutenant dc Tous
saint Louverture.
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s'dtait rendu mallre de tout le lerritoire espngnol, entrant dans
la capitate decette partiede Saint-Domingue, le LSjunvier 1801,
et aussitOt abolissant les douanes qui, entre les deux parties
do Tile nuisuientconsiddrablcmcnt it la prospdritd materielle;
celte raesure l’aida beaucoup a pacifier ce territoire eapagnol,
bien que les noirs y fussent particulidrement exderds.
II s'dtait clone posd definitivement en rebelle ; il avait avoud
lie plus vouloir de la domination de la Fiance et de son Pre
mier Consul.
II dtait Evident pour lui que sitdt que FAnglelcrre ne
lierait plus les mains de celui-ci, ses foudres tomberaient sur
Saint-Domingue; mais en attendant cette cala mild, il travailla
activement a se preparer, se montrant aussi bon organisateur
qu’il avail did bon stratdge, formant les noirs k sortir de leurs
maquis et a reprendre le travail, — un labour intensif que
jamais les colons blancs nauraicn! exigd d’eux. Les rdsultats
de taut d’efTorts furent extraordinaires, car la prospdritd
revint (1). Toussaint tut mdme assez intelligent pour atlirer k
lui quelques blancs, qui 1'uiddrent dans une entreprise bien
faite pour purallre risqude. II ne leur avail du reste jamais
tdnioignd de haine, et avait toujours accueilli les dmigres
avec une grande habiletd, s en servant pour ('instruction de
ses armdes primitives, s en faisant aider dans ses plans de
rdorganisation. Son prestige devenait immense. Et il nesupportait aucune revolte, en finissant si rupidement avec les
insurgds qu’on savait n’avoir k attendre de lui aucune pitid.
Les exdcutions dtaient sommaires, alors mdme qu il s'agissait
de membres de sa propre famille.
Bref, &la lin de 1’dtd de 1801, une dizuiae de personnes se
rdunissaient a Port-au-Prince dans le but d'dtublir une Con
stitution dominicaine; Toussaint Louverture dtait nomine
Gouverneur k vie (2).
Le nouveau Gouverneur envoya a Paris... le commissaire1
(1) RolofT, ouvr. cite (p. 4*-46), tr£s complet pour cette pvriode.
(2) Les m eilleurs auteurs a consulter su r celte periode sen t Lacroix,
t. II, RolofT et Castonnet des Fosses.

V in cen t e n p erso n n e p o u r p o rte r ces n o u v elles a n C onsulnt.

••
Cependant l'dmissaire de Toussaint Louverture n’avait pas
atteint son port de destination que la paix d Amiens, signde
avec l’Angleterre le l*r octobre 1801, permettait a Bonaparte
d’envoyer 20.000 veterans de ses armees du Ithin et d ltalie
a Saint-Domingue.
\
Les iddes de Bonaparte sur ce que devait dtre lVmpire
colonial franpais netaient pas encore fixees au 18 brumaire. Et
cet empire colonial fran^ais qui avait did si glorieux n'existait
pour ainsi dire plus apres la Hdvolution. La Constitution
Directorial de I an III avail sur cc point mainlenu I’iddal
jacobin, tendant k considdrer les colonies commo assimilables
k la France elle-mdme. Neanmoins, par sa Constitution de
I an VIII, Bonaparte avait ddclard que les colonies seraient
gouverndes par des lois spdciales, en conformity avec leur
position gdographique et sociale. C'dtait retourner k l'Ancicn
Rdgime.
Maintenant que Bonaparte avait enOii la libertd de ses
mouvemenls, il allait envoyer une expddition a SaintDomingue, sous le commandement dc son propre beau-frere,
le gdneral Leclerc. II avait cependant pris I'engugement do
ne jamais rdtablir l’esclavage sur des homines qui, ayant
goule de la libertd, ne sauraient s'y soumettre ddsormais.
Si les instructions donndes aux Commissions avaient did
vagues, cclles de Bonaparte dtait extrdmement prdcises, et
Toussajnt Louverlure se doutait bicn de ce qui I’attendait
lorsque, le 29 janvier 1802, du haut des falaiscs du cap
Samank ( I ), il put voir l’escadre de I’amiral VillarelJoyeuse (2) rejoindre celle de Latouche-Trdville (3). Il savait
que deux autres escadres dtaient attendues, et que devant lui1
(1) A fextr^m itd orientale de file .
(2) Escadre de Brest.
(3) Escadre de Rochefort

c'dlaienI deja 12.000 honimes qui allaient debarquer (1).
Le vieux chef iiulomptable put avoir un premier mouvemeut de terreur, mais bien vite il se ressaisit : n’avait-il
pas, 1iii aussi, 20.000 liommes de Iroupes rdgplifcres, le meilleur de la population noire de I'He?
Le 3 fdvrier, Lcclerc parut devant le port du Cap et en
demanda la reddition. Sur les ordres de Toussaint, et pour
toute response, la vilie fut <io nouveau iucendiee...
Mais les lieutenants de Bonaparte gt&ient prompts. Lcclerc
d^barqua sans d6lai, sauva une partie de la ville, rencontra
bientOt Rochambeou donl l’escadre avail attend !«• 4 ft PortDauphin. Kn quelques jours, la Plaine du Nord <5tait occupee
tout entifere par les Franca is. Le 4 dgalement, le general
Boudetavait pris Port-au-Prince. Et, dans la partie espagnole,
tout ollait aussi nti mieux pour les Fran?ais, rc(;us avec
des cris de joie par les habitants maintenant soulevds en
masse conlre la domination noire (2 . Quand I’cscadre ToulonCadix fut a son tour arrivde, ce fut vraiment une campagne
napoldonienne.
Leclerc n’en essayait pas moins de la conciliation, car il
savait avoir affaire a forte et rusee partie. Les chefs noirs
furent a la fin bien obliges de se soumettre, dans tous les cas de
faire semblant, mais ils y mirent une grande tiert6 pour la
plupart, et Toussaint une tres grande hauteur, pleine de
dignite.
Probablement escomptait-il un retour des choses, car
Leclerc perdait des homines, il ne recevait pas d'argent, et
on disait qu'en France les n^gociations avec I'Angleterre ne
prenaienl pas une bonne tournure. De plus, dans ce pays
malsain, les Iroupes franchises allaient Ctre bient6t attaqudes1
(1) l.es deux uutres escadres allendues p a rie s Fran^ais 6 laien tcelles
(le Toulon et cello du Havre, qui porteraient 1'elTectif de ces prem ieres
troupes do ddbarquement 19.000 liommes.

a
(2) Poycn (II. de), L es tiu e r r e s d es A n tille s , d e 1 7 9 .1 d

IS 15,

Paris, 1896.
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par un enncmi plus terrible encore <|ue les noirs rebelles, —
la fifcvro jaune, cetle mGme fifcvrc qui avait si bien ddtruit,
en 1794, Fannie anglaise d invasion...
De lout cela, Toussuinl ne pouvait manquer d'etre satisfuit,
el, ayant fail sa sou mission, il se tin! ii l'lcart, inolTensif en
apparence. mais a la (Tilt des Ivlnements. Son attilude 6tait
bien chungle; plus rien de militant, plus rien de bruyant; il
(Stait re ton rntf, disait-il, ii la vie privle, sur sa plantation,
avec, pour entourage, ses 2.000 gardes du corps qui n’dtuient
plus occupies, a I’en croire, que d’agriculture.....
(dependant, ses intrigues el sos conspirations provoquaient
de perpdtuels soulevemenls, si graves, ainsi qu’en tlinoigna
lu correspondance qu’on put saisir enlin, qu il n’y avait plus
d’autre ressource que de s’cmparer de lui, et de le deporter.
Encore n’y parvint-on que par la ruse... On lembarqua
pour la France, Leclcrc, qui n’llait pas un poltron, montre
dans ses leltres(i) une veritable peur de ce terrible noir et
de sa rcdoutable influence, et prie bien qu’une fois au fort de
Joux on ne l’cn laisse pas ecbapper! Il y devuit mourir de la
poitrine, le 7 avril 1803.
• •

Sa deportation ne sauva pas la situation des Frangais,
depuis des annecs irrlm^diablcment compromise. La popu
lation noire, si facilement excitle, montra tout de suite la
plus grande agitation, ce qui obligea Leclerc ii pourvoir h un
dlsarmement glnlral des noirs. L’attitude du Premier Consul,
penchant de plus en plus en favour d une reaction contre les
mesures de la Revolution, avait accompli son Evolution naturelle, si I on pent dire. Le 20 mars, il avait maintenu I’esclavnge sur les colonies que lui avait rendues l’Angleterre (et
oil jamais il n avait cessl), et il le r6tablissait h present dans
les colonies restees frungaises, oil pour un temps il avait 6t6
aboli; en juin enlin, il nHublissait la traite.1
(1) Au Ministere de la Marine, Arch. Guerre, 1- B Beg. 4-A, 94-8; et
au Prem ier Consul, Arch. Nat. A Fiv, 12 13 .
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Sans doute le Premier Consul dtait-il seul responsable tie
celle decision desaslreuse. Cependant, il ne I’avail pas prise
sans reflexion, sans une opinion certaino quil agissait pour le
mieux, tel qu il pouvait voir le mieux. Les commer^ants fran<;ais, les planteurs exiles en France, avaient mend grand la page,
maintenant qu’ils etaient d6barrass£s des Amis des Noirs, et
quo les doctrines jacobines sYlaient minxes par leurs exc£s
monies, entrainant dans leur dcroulement ce qu'elles avaient
eu de meilleur dans la thlorie. Tout cela avail fortement
impressionnd le Ministre de lu Marine Decrfcs, qui avail cru
et faitcroire u Bonaparte que la restauration tfconomique des
Antilles ne reposait que sur le retablissement d’une mesure
odieuse et impossible enlre Unites.
Leclerc fut dpouvantl. du tour que prenaienl les choses.
L'amour de la liberty, si cnracine au conn* de tous les
homines, ne ferait-il pas des sauvages de ces noirs exasp<$r6s
qu’on pretend ait rriduire de nouveau a la servitude?
D autre part, Leclerc dtuit un honn&te homme, el il lui
rgpugnait fort, aprbs avoir tant us6 des mots de liberty,
d’avoucr nux noirs qu’on les avait trompes, qu’on n’avait
plus d’autre but desormais que de les r6duire h inerci...
L insurrection se lit gendrale ; les letlres de Leclerc dtaient
de plus en plus desoldes el pressantes (1). La lidvre jaune se
joignait & tant de maux. Elle allait mettre un terme & ses
propres perplexity. Dtfjft gpuisd de malaria, il fut atleint ii
son tour el mourut le 2 novembre. Ses derniers jours avaient
<He cmpoisonntis par les defections des chefs noirs qu’ellrayait
la politique r&ictionn&ire du Premier Consul, avant mCme
que ne leur fftt parvenue la nouvelle de sa derni&re decision.
II ost assez de mode de bldmcr le gdndral Leclerc pour cette
campagne d^sastreuse. 11 mdritail cependant mieux. Mais
il (Hait arrivG a Saint-Dominguo pour h£riter des erreurs de1
(1) Archives du Min. de la (luerre, 1- B , Beg. 4-A. 94-8; et aussi, A rch.
Not. AFiv, 12 13 .

ses prdddcesseurs, el Bonaparte ne lui rcndit pas la ti\che
aisde. II temble en vdritd que le Premier Consul n'ait jamais
donnd qu'une pensde assez distraite au probl&mc, dvidemment
compliqud, que prdsentait cette lie trop lointaine. Mfime uu
point de vue financier, il ne sut ni ne voulut soutenir Leclerc
suffisamment, se faisant peut-dtre d’extraordinaires illusions
sur les ressources que pouvait fournir cette contree que I’on
disait prospere, mais que des anndes de luttes intestines
avaient devastee, et on ranndc de Leclerc campait du resle
cn cnnemie. Au fond, Bonaparte parait dire restd, eoinpldtement ignorant de la situation, el n'avoir pas donnd, aux
avertissements el aux rdclamations de Leclerc, ton le Pattention
qu'ils exigeaient.
Aprds la Iriste fin do Leclerc, ce fut de nouveau la guerre
dexterminalion, flpre et dure. Rochambeau continua la lutte,
mais la reprise des hostilites avec PAngleterrc allait voir la
fin de tout, les Anglais en ayant naturellement profild pour
soutenir les rebel les. Le 10 noyembre 1803 Rochambeau devait
sc rend re. lies derniers vestiges de race blanche a SaintDomingue furent aussitdt exterminds par les noirs enfin
triomphants.
Le mois suivant, Dessalines, successeur de Toussaint Louverture, proclam ait l'independance de llle, lui rendait son
nom indien de Haiti, afin que plus rien ne restat des sou
venirs de la conqudte europdenne.
L’annee ISOl vitensuite une nouvelle etafTreuse lutteentre
chefs noirs et muhUres. Du moins fut-elle definitive, et le
terrible Dessalines Pemporta-t-il sur tous ses ennemis. (Pest
en octobre de cette raeme annde qu'il se fit, lui aussi, couronner empereur.
L e s m a s s a c re s n on d e v a ie n t pas m o in s c o n t in u e r , n ’d p a rg n a n t n i fe m m e s , n i e n fa n ts , j u s q u ’en 1 8 0 5 , q u a n d , l e 2 ;> a v ril,
i l p r o c la m a c e tte p o lit iq u e d ’e x c lu s io n de la ra c e b la n c h e q u i
d e v a it r e s le r le p o in t e s s e n tie l de la p o lit iq u e h a it ie n n e .

CONCLUSION

La France payait ainsi cTun desastre son attitude vis-a-vis
dc I'esclavage.
On peut se deni andor aujourd'liui si cl le n’aurait pas mieux
fail d’adopter, dfcs le d£but de la Involution, I’avis dequelques
Amis lies Noirs, de quelquesConsliluants aussi, el de renoncer
tout de suite k son empire colonial. — a Saint-Doniingue tout
au moins, — puisqu'il lui sera de toutes faQons impossible de
le conserver avec lapplicalion des idees nouvelles. Pourtanl
c'dtait la une de ces inesures radicales auxquelles on Irouve
difficile de se rdsoudre, et pas un patriote n’aurait voulu, dans
la pratique, y engager sa responsabilitd. Los ngislafeurs
frangais eurent cerlninemenl lort de penser, apres les 16gi*lateurs umdricains, — et la France eul it soulTrir de son erreur
bien plus t6t que les Ktats-Unis — quo le temps et les legisla
tions futures apporteraient le remede a la fois inoffensif et
efficaoe. Muis il faut considerer qu’ils avaient devant eux la
plus lourde des Ulches.
D’abord se prSseutait un problfeme dconomique sArieux.
Comment miner des planteurs et des conimerijanls qui souvent avaient mis des fortunes considerables dans leur entreprise, et qu il n'dtait pas possible de dedommager? — cela
quand le pays dtait au seuil de la banqueroute, quand le
peuple de France n avail inline pas de pain, et que l'oisivete
des travailleurs dont le sort dependait du commerce colonial
dtait, en des temps si troubles, redoulable commc mal social
aulant quo com me dommage materiel? Certes, il no nous est
pas difficile, a la distance oil nous sommes, d accuser les colons
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et de rejetcr sur eux la responsabilit£ des tfvenemcnts de
Saint-Domingue. IIs se sont montrds dgoistos el aveugles
autant qu'on pout l'ftlre. Ainsi que le dit P. dc Vaissidre (I ,
1’admirable clTorl colonial de la France duranl plus d un
siecle n’avail abouti qu’fc crder une ploutocratie incapable dc
voir autre chose, dans Saint-Domingue, qu’une source
dexploitation, et totalement ignorante des besoins de la colonie, de ses intdrdls et de ses aspirations. Mais une fois ceci <1it,
on n’a jamais vu un corps social tout entier abandonner ses
propridtd** d un coeur ldger : I'instinct, et une sorte dc justice
aussi, poussaient les propridtaires d’esclaves a ddfendre ce
qu'ils considdraient comme leurs droits. Kt il est juste de rappeler ici que dune manidre gdndraleils traitaient mieux leurs
esclaves que ne le faisaient les colons anglo-saxons, ceci de
I'avea mdme des dcrivains anglais qui ontecrit sur la question.
Sans doute n auraient-ils pas refuse d'amdliorer leurs mdlhodes
et de rendre leurs esclaves plus henrcux, si dds le ddbut la
propagande des philosophes ne leur avail pas fait tout
redouter d un avenir incertain.
C dlait ensuite un probldme de race, et le plus malaisd a
rdsoudre. (le n’est pas seulement du blanc et du noir quil faut
parler ici, la chose serait relalivement facile. Entre les deux
il y avait cet intermediaire mul&tre, qui devait compliqucr singulidrcment in question, et doubler une difficult^ ddji insurrnontable. Lu France de 1789 se trouvait Ifi comme ailleurs
devant un dtat de choses qu elle n’avail nullement crdd,
qu elle hdritait du passd. Et ces prejugds de couleur, que les
philanthropes abhorraient avec raison, il etait plus facile
de les hair on thdorie quand on n'habitail pas les lieux ou
depuis des siccles ils se perpdtuaient, — quand on ne savait
rien de la vie dans les colonies, oil ils avaient pris une amplenr
telle qu’ils elaient plus forts indme que toules les autres distinc
tions sociales failes depuis l’AntiquitS enlre I'hommc libre et
Pesclave... au point qu'iin mulatre esclave auruit refuseI)
I) VaiM iere, ouvr. d^jtt cite.
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d’obdir a un negre libre, si m£me celui-ci avait eu i'audace
de Facheter. Et on est bien oblige de reconnaitre que Fattitude
des imiliUres fut a Sainl-Domingue plus cruelle encore que
celle des colons blancs, qu’eux-mkmes repousse rent plus que
les colons Idancs Emancipation de leurs frfcres encore en ser
vitude.
Probl&me politique enfin. Le changemont de regime ne fut
pas accepts dans ces pays lointains comma il auruit du Telco,
pnrce qiTil ne fill pas compris. Les colons restaient en majeure
parlie royalistes. Les noirs aussi. Et la guerre de partis s ajoula
aux guerres do races...
On est done forc6, quand on gtudie h fond la question,
den venir a cetle conclusion que pour la France elie etait,
au point de vuc de la politique pratique, absolumenl insoluble
si on exigeait une solution immediate; — et ce ne sont pas les
homines de la Conslituante, ni ceux de la Convention qu’il
en taut bl&mer... Bien des contemporains Font vu (1), Font
dit el r£p6td, el nous pouvons mieux encore nous on rendre
compte k distance : il n’dtait pas possible de renverser comply
tement, du jour au lendemain, le regime de la servitude coloniale. Tout ce qu'on pouvait faire, pour un temps, c’tftait d en
attenuer la rigueur, et petit a petit, avec mesure, de donner
aux noirs tous leurs droits, — en m£me temps que Feduca
tion necessaire pour exercer ces droits, pour mtirir en vuc
de la democratic.
Or, apres la Constituanle, que Fon acccuse si voiontiers
d avoir etd trop mod^ree, trop vacillante sur ce point, nous
voyons que la Legislative se dispose a plus de fermetd, que la
Convention enfin se montre trop prompte dans ses reformes.
Assemble d un parti d'extrdmisles, elle ne sut plus maintenir
ceux qu elle libdrait, et le sang coula aux Antilles comme a
Paris. Rien d'dtonnant k ce qu'un Bonaparte n ait vu que cette
erreur, et que, parce que la Convention dtait allde trop loin en
(1) Notamment Camille Desm oulins, dans le pamphlet

tir is s o t d e m a s q u e .
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hien des choses, il ail voulu fairc machine arrihre. 11 ouhlia
malheurcusementce quo d'abord il uvait si justement pensd,
qu’en matidre dc liberty, il n est pas possible de revenir en
arrive, et qu’un lionime libre no reprend pas le joug. Cet
oubli Ini valut d&s le ddbut de sa carridre la port© d une belle
&rmde et d un excellent gdndral. II devait, dans les aulres
colonies de la France, retarder presque d un demi-siecle
Emancipation gdndrale des esclaves.
Mais si I’attilude de la France rdvolutionnaire ne paralt pas,
d'abord, avoir did suflisainment d’accord avee ses principes,
nous verrons quo cos principes n en triompheront pas moins,
moins d’un demi-sidcle plus lard, parce que, comme le dit
A. Cochin, ce soul tics principes immortels (1). Par la gendrosile el la noblesse de lour doctrine, les Amis des Npirs,—si
prdmaturdes qu’aienl eld lours revendications, si risqudes peutfitre aussi, a no les considdrer que du point de vue strictement
franca is, parce quo cclle doclrine nefut pas loujours comprise
comme ils la comprcnaient eux-nn'mes, — non devaient pas
moins laisscr uu souvenir ineffaQable dans les mdmoires, et
demeurer les bienfaitours de cos peoples africains qu'ils
avaient dveillds ii la conscience de leur personnalitt*. et de leur
droil h la liber to.
En depit de la reaction imperiale, leur effort el leur ceuvre
ne furent done pas perdus, comme certains auraient pu le
craindre. D’abord dpuisde, la France reprendra pen & peu le
cours raisonnable de sa pensde. Des anndes s'dcouleront; mais
un homme viendra qui, apr&s Drissot, fera entendre, dans une
Gbambre franQaise, sa parole dloquente consacrde a la m&me
grande cause, — cl monlrera le mcine devouement; car l heure
sonne toujours oil le progr&s reprend sa marche, h Tendroit
precis ou il Tavuit vue arrdtde. 11 faudra une aulre rdvolution,
lilie et hdriti&ro dc celle de 89, pour que Lamartine puisse diie :
« J eus alors le bonheur bien rare, pour un homme d’Elat
improvisd par un peuple, d’avoir etc a la fois Forateur philo-1
(1) A. Cochin,

L 'A b o litio n d e I'E s c la v a g c , 2 vol., Paris, 1861.

sophc et I’cx^cutetir politique d un des actes les plus saints et
les plus mdmorablcs d une nation et d une dpoque, d’un de
ces actesqui font date dans 1'histoire d une race liumaine. —
Trois jours apr&s la revolution de F6vrier, je signai la liberie
des noirs, 1'abolition de l’esclavage et la promesse d indemnite aux colons. — Ma vie n eut-elle eu que cette beure, je
ne regretterais pas d'nvoir v6cu... On nous prtfsageuit dcs
crimes et des mines. Dieu trompa ces prdsages, tout s’est
accompli sans catastrophe... Le noir est libre, le colon est
indemnisl, le concours s’£tablit, le travail reprend. La sucur
volontairc des travailleurs libres est plus frconde que le sang
«le (‘insurrection... » (t).
(I) Lam artine,

4 . CO OI'EH.
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I
Extrait du Proces-verbal de VAssemblee
des Colons Americains du 22 septembre 1789.
[/A ssem b le, deliberant sur la proposition qui lui a
faite par
un de ses m em bres, a unanim em ent arr6t6 que, pour donner k la
Nation line preuve de leur zele et de leur devouem ent, Messieurs
les deputes dem euraient autoris6s, en vertu des presentes, k olTrir
a I’Assemblcie Nationale, pour subvenir aux charges de l'E tat, la
quatriem e partie de tous leurs revenus, ce qui peut 6tre un objet
de six m illions, et en outre un cautionnem ent de la cinquantieme partie de leurs biens, pour liquider la dette Nationale.
De JOLT, P r e s id e n t,
R olland -A iiu g e r . P o iza t ,

s e c r e ta ir e s

I).

II
La Loi et le Roi.
G ra n d e D e c la ra tio n du H oi su r le R a p p o r t f a i l a l'A ssem b lee R a t io 
n a le du c o m b a t s a n g la n t a r r iv e a u x I s le s d e S a in t-D o m in g u e
et d u C a p c n lr e les C o lo n s b la n c s le s R d g r e s e t le s trou p es d e
lig n es. A vec le s o r d r e s d o n mis p a r s a M a jeste a u x C om m an d an ts
d e s C o lo n ie s F r a n c o is e s .

,

Frau^ais sensibles et g<*n6reux, que-je n’ai jam ais cess6 d’aim er!
digues habitants des colonies, en adoptanl de si beaux litres vous
avez loujours fait partie indivisible d une grande nation et de votre
roi : vos droits inconlestables A la r6g6n6ration de 1'em pire vous
attachent a line constitution que j'ni acceptive et ju r6 de m aintenir;
enlln, les reprOsentants d un peuple erlairg et inseparable de ma
personae vous ont rendu participants de ses bienl'aits; d ’aprSs des
t6m oignages aussi sensibles de l’am our que vous avez ju sq u ’alors
(i) A rc h . N at. I) \x v , 114.
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merite, serail-il possible que vous pr6f6riez le flambeau de la discorde, qui surem ent, vous est presents par les ennem is de voire
repos el du mien ?
Je viens d ’apprendre, avec la plus vive douleur, le soul6vement
qui s’esi m a n ife st enlre vous, el les suiles funestes qui en sonl
r6sult6es ; de sem blables 6v6nem ents ne peuvent qu'aflliger mon
cieur, el alorm er lous bons francais ; en g6m issant sur 1’efTet cruel
des erreurs qui onl pu vous porter 6 quelques exc6s, et fail
r6pandre un sang qui m 'est pr6cieux, il est de m a prudence de
vous repr6senter dans quel abiine de maux vous seriez ensevelis, si
la mesintelligence et 1'esprit de parti l'em porlaient & voire 6gard,
s u rl am our de la paix el d une subordination Iimit6e, sans laquelle
toutes societ6s ne peuvent exister.
Reflechissez, dignes habitants des contrees francaises, dont
I'Moignement ne vous en rend pas moms chers 6 mon coeur : r6116chissez sur le contraste frappant des m aux incalculables que les
dissensions peuvent produire ; au lieu du bonheur parfait que
I'union et 1'ordre procurenl, considerez attentivem ent ces deux
extrem es, et choisissez.
C'esl, non-seulemenl votre roi, mais plus encore, un fr6re qui
vous parlc, et qui vous invite a ne plus renouveler des scenes sanglantes, qui troublenl les plus beaux jours de sa vie. D urant tout
le temps (trop long, sans douto); qu'it la place des lois, on a vu
dom iner les bailies, les afeflances, qui naissaient naturellem ent du
choc de taut d’int6r6ts divers et opposes, j ai pu concevoir des
doutes sur le sort qui m enagait l em pire, d6chir6 par des mouvem ents convulsifs, indvitables dans une grande revolution ; mais
depuis que je connuis le voeu unanim e de la nation, pour la conser
vation du gouverneincnl m onarcliique, avec les m odifications tracees par ses repr6sentants; depuis que nous avons 616, la reine et
moi, t6moins du spectacle le plus consolant pour nos cceurs;
depuis, entin, que nous sommes convaincus que mon acceptation
libre de l acte constitulionnel, que mon serm ent de le m aintepir
au dedans et au dehors, de tout mon pouvoir, rem plissaicnt les
universels et le plus express6ment m arqu6s du peuple francais; il me serait singuli6rem ent douloureux de vous voir persisler
dans les sentim ents contraires aux miens ; car pour le m aintien de
la liberie, pour la slabilile de la constitution, et le bonheur des
francais, tous les ciloyens doivent s'unir et respecter les lois.
Si jusqu'alors, vous n’en avez pas recueilli les fruits ngr6obles
qu’elles peuvent procurer, au m oins avez-vous la douce esp6rance
d’en jouir par la parfaite conform ite des m em bres de l nssembl6e
vipu x
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coloniale avec ceux du corps l£gislatif francais dont les intentions
et les m iennes ne respirent que le bien general.
(Test le desir sincere de tous vos concitovens, et particuli^rem ent celui de votre roi.
(Signe) Lons, Koi des Francais (I).
Ill

Adresse, a V Assemblee Nationale,
des Commissaires des proprietaires de Biens
aux Colonies frangaises d’Amerique,
residant k Bordeaux.
Nosseigneurs,

Septembre *789.

En notre qualite de proprietaires de biens aux colonies, nous nous
sommes assem bles en celte ville oil nous residons pour vous faire
part de nos alarm es, les dtjposer dans votre sein et vous supplier de
prendre les m oyens de les faire cesser.
Les eonnaissnnces et les verlus que vous avez d£plov£es nous
pcrsuadenl, Nosseigneurs, quo vous ne porterez jam ais a sacrifier
cent xnille l'ram ;ais, toute leur fortune, toutes les m anufactures,
toute la m arine, presque toute 1'industrie et tout le commerce de
France, en allranchissant les N oirsqui cultivent le sol aride, mena$anl, m eurtrier, que nos bras et nos sueurs out d6frich6.
L’humanitfi olle-m 6m e 6gare quelquefois les gens les plus sages,
et le m ot esclavage sem ble presenter sans doute un vaste cham p &
leur Eloquence.
Votre justice, Nosseigneurs, est trop reconnue pour que ayons
besoin de vous repr6senter que nos proprietes sur les Noirs sont
legates, et queTon ne peut nous en depouiller sans injustice ou sans
rem bourscincnt, non seulem ent de nos negres, rnais de nos terres,
besliaux, m aisons, m eubles, dont la perte suivrait necessairem ent
rallranchissem ent des Noirs. Nous ne vous ferons point envisager
les inconv6nients et les m alheurs qui en nSsulteraient pour toute la
France. Nous nous bornerons en ce moment A vous exposer, Nos-1
(1) Document non dat6 m ais 6crit probablement lors des
troubles. Arch. Nat. Dxxv, 46.

prem iers
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seigneurs, que la servitude des Noirs ne consiste que dans le mot,
que partoul oil il y a des riches el des pauvres,lesderniers sont soum is aux prem iers pour lesquels ils travaillent, que l’hum anit^ et
noire propre interet nous font une loi de veiHer & la conservation
des negresqui nousservent, et que la d^pendance ou ils vivent est
cent fois plus douce que celle ou se trouve une grande partie des
individus francais. Nous n ’avons pas besoin, N osseigneurs, de
vous ddm ontrer la v6rit6 de ces fails que vous sentez et connaissez
aussi bien que nous.
11 est peut-6tre quelques abus dans le regime des colonies,
auxquels il est aise de porter remade. Nous sommes prSls a nous
joindre & vous pour dmondor l’arbre, en 6 ter toutes les branches
supertlues ou nuisibles, mais ne I'arrachez pas quand il est utile &
voire subsistance.
Cependant le mal est pressant; 1'opinion de quelques personncs,
rendue publique, a d6j& occasional des em eutes et des revokes; il
en est m6me qui s'aveuglent an point de donner ii vos sages dtfcrets
de m alignes extensions qui ne sont jam ais entries dans vos vnes ;
ils osent dire qu’on doit appliquer aux Noirs la Declaration des
Droits del'H om m e que vous avez solennellem ent proclainee pour le
continent de la France, oil vous avez voulu proscrire sans retour
toutes les servitudes feodaleset de glebe. Quelque absurde que soil
celte assertion, el le suflit si elle n'est pas authentiquem ent proscrite, pour faire couler ii l'instant dans les colonies des torrents de
sang et de pleurs.
Vous savez comme nous, Nosseigneurs, qu'il est en France des
gens mal intenlionnes qui ne soupirent q u ’apr^s le bouleversement
d el'F lat. I.eurs vains efforts n ’ont pu entam er le m ur d’airain donl
vos vertusetFopinion publique vousont environn6s. Que nedevonsnous pas craindre d eux aujourd’hui ou ils se felicitent peut-etre
d’avoir trouve le moyen d ’exciter des soul6veinents dont nous ne
serions pas les seules victimes.
Dans cel Gtal de choses, nous vous supplions, Nosseigneurs,
d’apaiser nos alarm es et celles de tout le Koyaume, en declarant
que votre proclamation des Droits de l'Homme ne s'etend point sur
les Noirs et leurs descendants, c’est-i-dire sur des individus stra n 
gers que nous n’avons pas asservis m ais que nous avons trouvgs
dans l’esclavage le plus d u r etle plus cruel, et que nous avons transplantesdans les pays francais. sous un gouvernement doux, hum ain,
ou ils travaillent & la virile, m ais oil ils vivent sans inquietude pour
le lendemain.
Tel est levoeu que nous vouspresentons, Nosseigneurs; lesm anu-
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factures, le commerce, la m arine, nos proprieties, nos vies on
dependent. Du plus haul grade oil vous Ates places, franchissez
F&endue des mors, portez vos regards sur les provinces que nous
cultivons : vous y verrez partout des ciloyens digue du Monarque
qui s ’est environing de vos lum i^res, et des soius geuereux que vous
consacrez au bonheiir de la France (1 .

IV
Lettre dun habitant de Nantes. 21 novembre 1789.
Notre ville a passe de la tranquillite la plus parfuite a Tagitation
la plus violente. Cette situation, qui peut avoir les suites les plus
funestes, a pour cause les bruits repandus d'aprds plusieurs lettres
de noire ville, que MM. de Mirabeau, Chapelier, de Larochefoucauld,
de Lameth el Barn aye sont r6unis pour faire disouter p ar l'Assemblee Nationale l’abolition de la traite des noirs; assum e des
suffrages de tout leclerg^et d’unegrandepartie des autres membres,
l’on annonce que la motion sera accueillie et que l'abolition de ce
commerce sera d e c r e e . Ce funested6cret, si jam ais il est prononc6,
entrainera la ruine totale de noire comm erce et de uos villes m aritim es, la perte de nos colonies, la banquerdute, lo soulAvement
conlre les d6cretsd e 1’Assemblee Nationale, l'anarchie, et Louies les
horreurs qui en sont la suite. La France devait etre rogoneree, et
elle, sera k jam ais perdue.
Le commerce des noirs est la branclie la plus essentielle de celui
qui se fait dans nos colonies ; il en est la base ; il occupe annuellem ent aux environs de cent quarante navires bAtis pour ce
commerce et qui ne peuvent pas Aire em ployes A un autre...
DAcrAter cette abolition, lorsque les autres puissances ne Font pas
prononcAe, c est Alever leur puissance en dAtruisant la noire, c'est
les encourager k ce commerce (2).1
(1) Arch. Nat. Dxxv, 85.
(2) Arch. Nat. Dxxv, 85.

— 138

Du meme, le 28 novembre 1789
N oslcttresde Saint-M arcsont da 30 juillet;touty61nit tran q u illy
je ne crois^m s qu'il y ait a Saint-Domingue aucune insurrection de
la part des negres; il y en a eu une ft la fin de septem bre ft la
M artinique;elleest provenue paries dcrilsdu m arquisdeC ondorcet:
c'est un homme do quality, un savant, un soi-disanl sage qui par
ses dcrils, a armd des homines pour en dgorger d'autres; si la con
spiration n ’avait pas did ddcouverle, trois ft quatre mi He blancs
dans les villes de la Martinique auraient dtd assassines; que fera-t-on
ft 1'auteur dc cet afTrcux com plol? Ces Amis des Noirs son! les
ennem is ddclards des blancs, et les blancs les laissenl trnnquillem ent ecrire et soulever les noirs contre nous ^1).
V

Adresse a Messieurs les Deputes,
de la part des villes de commerce.
a roccasion de 1'affranchissement des negres, 1789.
II serail impossible, Nosseigneurs, de vous donner une idee des
mouvemenls convulsifs de joie qui viennent d'dclater dans nos
difTdrenles places de commerce ft la lecture d un des num dros de
M. le comte de Mirabeau, qui nous annonce do votre pari la rdsolulion prise ou du m oins projelde de donner la libertd aux negres.
Quel b o n h eu r! se sont ft la fois dcrie les m atelots et les capitaines ! C'est bien nous qu'on va affranchir. Nous n’aurons plus ft
t raverser les m crs pour aller sous un autre hdmisphdre chercher
des denrdes dont on peut si bien se passer et des richesses dont
notre pays n ’a nul besoin. .P lu s de commerce avec ces tristes
colonies qui vont comme de raison devenir le partage de ces ndgres,
lesquels, aprds y avoir dtd si longtem ps esclaves, sauront bien s ’y
rendre m aitres ft leur tour, attendu qu'ils sont cent noir* contre un
btanc..., etc., etc.
/.'adresse continue sur un ton de persiflage ironique d inum&rev1
1 D xxv. 85.
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:

les bien fa ils d v e n ir g u i s u lle r o n t d e I'a ffrd n c k istem en t d e s c o lo n ie s
p lu s d e c o m m e r c e p lu s d e n a v ig a tio n les m a rin s ir o n l c u ltiv e r les

,

le r r e s A t i n l M c u r

,

(1).

Lettre des colons blancs de France a leurs amis de
Saint-Domingue, qui donna lieu, d'apres J. Raimond
et les A m is des Noirs%aux premiers troubles des
colonies.
Versailles,

le

12 aoftt 1789.

Messieurs et chers corapatrioles,
Nous nous em pressons de vous faire passer une copie de l’avis
alarm ant que M. le eomte de Magallon nous a donny. Notre
perplexity est affreuse, A la vue du peril im m inent dont noire
m allieureuse colonieest menac6e; nous n'avonsapercu de ressource
que dans la prom pte convocation d une asse m b le provinciale dans
ebaque d^portem ent; nous en avons fait la dem ande au m inistre.
Nous pouvions nous dispenser de lui faire cette dem ande, puisqu il
est ju g 6 au jo u rd h u i, par l’Assemblee Nationale elle-mcme, que
toute society a droit de s'assem bler pour conferer libreinent des
affaires com m unes, et qu elle n ’a pas besoin du concours de Paulority pour cela. Les deputys de Saint-Dom ingue n’ont pas 6t6 yius
dans des assem biyes autrem ent convoquyes et ces deputy's ont ety
adm is par 1’A ssem b le Nationale. Nous ne nous som m es done
adressys au liouveru«*menl que pour m eltre uulant que possible la
forme de noire c6 ty; le m inistre nous a refusy.
La colonie, .Messieurs, est dans un double danger ygalement
pressant. Danger au dehors : que veulent ces vaisseaux que les
papiers publics nous apprenuent ytre sortis de I’Angleterre?
Danger dedans : on cherche A soulever nos ndgres. Nous
voyons et nous m esurons avec effroi Tun et Paulre do ces dan
g e rs; m ais principalem ent le dernier est vraim ent d une nature
a nous causer les plus horribles inquietudes; nous le voyons et nous
(,t) Arch. Nat.

Dxxv,

114.
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som ines forces de nous laire : on est ivre de liberte. Messieurs, une
socieiC d ’enthousiastes, qui out pris le titre d ’Amis des Noirs, 6crit
ouvertemunl con Ire nous; elle 6pie le m om ent favorable de faire
explosion centre l’esclavage: il suflirait peut-<Hre que nous eussions
le m allieur de prononcer le mot, pour qu’6 n saisit I’occasion de
demarider rntTranchissemenl de nos ndgres. La crain teq u e nous eh
avons nous reduil malgrC nous au silence : le m om ent ne serait pas
favorable pour engager I'AssemhlCc Nalionale a enlrer dans nos
m esures pour nousgarantirdu danger qui nous menace. C’esl &vous,
Messieurs, a voir le parti qui convient dans une circonstance aussi
Critique; nous rem plissons le soul devoir dont il nous Ctait permis
de nous acquitter : nous vous averlissous; le peril est grand, il est
prochain. Veillons A noire sArettf, mais veillons-y avec prudence.
C’esl ici qu’on a besoin do Unite sa to te: ne reveillons pasl'ennem i,
mais ne nous laissons pas surprendre. Veillez, encore une fois,
veillez; car I’Assemblde Nalionale est tropoccupde de l’int&rieur du
royaum e pour pouvgir songer a nous.
Nous averlissous de tons ccU6s les AinCricains (1) de voler a la
defense de leur pntrie : sans doute la plupart vont s'em barquer; il
y aura seulem ent quelques-uns de nous qui les suivront, en atten
dant que tous puissenl sc rCunir.
I'renez les m esures que voire sagesse vous diclera; observer bien
les personnes el les choses; qu’on nrr'ftte les gens suspects, qu'on
saisisse les Merits oil le mol mCme Liberty est prononce : redoublez
la garde sur vos habitations, dans les villages, dans les bourgs;
partoul attachons les gens de couleur libres; mefiez-vous de ceux
qui vont vous arriver d’Europe. C’esl un de vos plus grands
m alheurs qu'on n'ait pas pu, dans une circonslance aussi critique,
em pficherrem barquem ent des gens de couleurqui etaienten P rance:
nous l'avons dem ands au m inistre ; I’espril du jo u r s 'oppose sur ce
point nos dCsirs : empCcher. sur noire dem ande mCnie, l einbarquem ent des esclaves serait regarde comm e uii acte de violence
qu’on denoncerait & la nation.
Courage, chers com patriole9, tie vous laissez |)oint nbattre : nous
contiuuerons de faire sentinelle pour vous; c’esl tout ce <1uo nous
pouvons dans le m om ent present. Le tem ps viendra sOrement ou
nous pourrons fairemieux. II faut laisser refroidir les esp rits; cette
crise ne durera pas : complex sur nous.
Nous avons l’honneur d'Clre avec les sentim ents inaltCrables de la
[i ) C’est la denomination dont se faisaient appeler les homines de cou
leur depuis la Revolution.
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confraternilA la plus intim e, m es cliers com patriotes. vos trAs
hum bles, obAissants serviteurs, les dAputAs de Sainl-Domingue.
S ig n fs a 1'o r ig in a l.

R aynaud, president, Magallon, LarchevAque-Thibault, m nrquis de PArigny, de ThibaudiAre,
DougA le G ardeur, de Tilly, chevalier de Marmi,
Gerard. Bodekin lils, GArard Courvejodle, m ar
quis de Gouy d'Arsy.

I*. S. II est possible, et memo probable, que les bruits alarm ants
qni se sont rApandus et qui font la m atu re de cette Iettre, no soient
pas fondAs; et dans ce cas, il serait fAcheux que cela fit une sensa
tion trop forte dans la colonie, qui independam m ent des craintes
qu’elle in^pirerait, pourrait peut-Atre donner lieu A des dangers
pins rAels. C’est A vous, Messieurs, A agir avec la circonspection et
la prudence que votre sagesse vous suggArera ; rnais nous pensons
(|u'une sAcuritA dangereuse ne doit pas non plus vous empAcher
d'avoir les yeux ouverts sur l'etTet que pourra produire dans les
colonies la ferm entation qui rAgne dans le royaum e, et que vous ne
devez negliger aucune prAcaution, aucun soin pour m aintenir
1'ordre, la paix el la subordination dans votre sein ; et il nous
sem ble que le m cilleur inoyen a employer pour assurer dans tous
les tem ps le repos et Texistence de la colonie, c*est d aflectionner A
votre cause la classe des gens de couleur.
IIs ne dem andent stirement pas ininux que de conl'ondre leurs
intArAts avec les votres, et de s'em ployer avec zAle pour la silretd
commune.
11 u’est done question, de votre part, que d ’Alre justos covers
eux, et de les trailer toujours de mieux en mieux.
Nous regardons cette espAce comme le vrai boulevard de la silretA
de la colonie. Vous pouvez les assurer que vos dAputAs, qui sont aussi
les leurs, s'em ploient avec zAle auprAs de I’AssemblAe Nationale
pour TamAlioration de leur sort, et pour leur procurer la juste
considAration qui est due A tout citoyen qui so com porte honnAtement (i). (I)
(I) Cette Iettre est reproduite en note dans la Concspowlancc
J . Haitnond a ses frtres d e I'llt (p. 7). Arch. Nat. Dxxv, 114.
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Une lettre de felicitation du Club Massiac
Messieurs,
La Sociyty correspondante descolons fran^ais, sensible <\ rin l6r6t
que vous avez p ris^ Ia question qui interessail si parliculi£renient
le Commerce et les Colonies, nous charge de vous presenter l'liomraage de sa reconnaissance.
Vous avez redige un arrete que nous conserverons comme un
m onum ent pr^cieux de votre palriolism e: vous avez pen?y, Mes
sieurs, que tout bon citoyen doit toujours avoir en vue le salut et
la prosperity de la patrie; et c'estap res avoir increm ent exam ine la
grande question de l abolition de la traite, apres avoir pese dans
votre sagesse les dangers de ce systeme que la Society des Amis
des Noirs cherchait k accryditer, que vous vous ytes d6clar£s les
defenseurs du Commerce et des colonies.
Vous avez regard^ les nygocianlset les colons comme vos fr&res
et unissant Pintyret de la cnpitnle nvec celui des provinces raaritimes, vous avez prouvy qu’il exislait une relation intime entre
toutes les parties du lioyaume, et qu'il ytail impossible que la
subversion des colonies n’entraimU pas la ruine du Commerce et
par contre-coup cello do Paris qui jusqu'icl a «»I<• le centre des
ricliesses de PEtat.
Le dycret du huit mars que vous avez vous-m^rne sollicity a calmy
les inquietudes repanduos dans les esprils : le commerce va
reprendre une nouvelle activity; les colonies. A Pexeniple de la
France, travailleront A leur constitution.
Non signd. Non date (1).1
(1) Probablement adreslc a llaumva et a u x memliroa du Comity des
colonies. Arch. Nat. Dxxv, 88. Papiers «lu club Massiac.
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VIII

Proces-verbal des seances du club Massiac.
Seance du 27 aoiit 1789.
La question e«t dfebatlue de s'unir entierem enl aux colons adm is
& 1‘Assemble Nation ale, alin que les revendications aient plus de
poids. La 80ci6W Massiac voudrait arr&ler les dem arches qu’ils font
aupr&s du Bureau de subsistance, en vue d'adm ettre (’introduction
des farines etrang^res &Saint-Doiningue, car cel« g£nernit 6videm
ine nt leurs interets commerciaux.
II a 6t6 ensuite a rr6t6 qu’on ecrirait & Messieurs les colons
rdsidants dans les differentes villes du Royaume, une leltre en ces
lerines :
« I x t a ffa ir e s p rh sen tes, C in ffu en ce q u c ite s p e u v e n l a v o ir s u r les
n ot r e s , e t q u e lq u e s id>le s je t h e s d a n s le p u b lic s u r un n o u v ea u reg im e
/to u r le s c o lo n ie s n ou s o n t porhSs a n o u s rH tn ir p o u r m ieu x v eiller
a c e q u i n ou s in th rcsse, e t, p o u r o r r i l e r to u le e n tr e p r is e c o n tr a ir e ,
n ou s n o u s som m es p o r U s en S o c ia l* c v r r e s p o n d a n te d e c o lo n s
fr a n $ a is nous n oon s pens** q u i t s e r a it b o n q u e le s fr n n c o -u m e r ic a in s
en fo r m a s s e n t d a n s les d iffe r e n le s v illes oil ils s o n t r is id a n t s , p o u r
c o r r e s p o n d r e a v e c n ou s et h ire to u jo u r s p r h ts a a g ir d e co n c e r t p o u r
n os in U rels com m u n e n o u s vou s s o llic ito n s a u n om d e n o ir e p a y s , de
p r e n d r e le m hm e p a r t i q u e n ou s e t d 'u n ir vos e ffo r t s a u x m itres...
La
S ocih th c o r r e s p o n d a n te des c o lo n s /r a n g a is a ssem b les a P a r i s , s u r la
m otion d'un d e ses m em b res te n d a n l n n ou s rh u n ir d tou tes le s C h am bres
d e C o m m erc e d es v ille s m a r itim e s , d a n s la c r is e la p lu s e / fr a y a n t e , a
I'h on n eu r e l s'em p ressc d e vou s a p p r e n d r e q u i t a hlh rh so lu d
in n a n im iU d a n s c e tte A s s e m b l e d e vou s p r o p o s e r une c o a litio n q u i
p e n t f a i r e p r o d u ir e I'e/fet s a in t a i r e d ' M a ir e r l a n ation su r I’im p o r
ta n c e p r e s q u e in c a lc u la b le du co m m erce d e s c o lo n ie s e t su r la nhccssith
d e p r o s c r ir e d j a m a i s le
q u i t a n h a n tir a i l . . . I I y a u r a certa tn es m esu res d p r e n d r e p o u r l a s iu e th des
c o lo n ie s la p r e m ie r e est d 'e m p r eh e r le r e lo u r d e s n eg res e l g e n s d e
co u leu r q u i s o n l en F r a n c e d a n s le sein d es c o lo n ie s , e t vous seu ls
p o u v e z , m essieu rs, y m elt r e o b s t a c le
r e f u s a n t sans a u c u n e d is 
tin c tio n , sa n s a u c u n e c o n s id e r a tio n , d e s p a s s a g e s su r vos n a v ir e s .

,

;

;

Suit un projet do lettre <\ envoyer aux villes de comm erce : «<

,
syst&me des Amis des Noirs
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Seance du 9 eeptembre.
M. le President, en ouvrant la sAancc, a unnoncA q u ’il avail re^u
une lettre de M. de Joly, avocnl aux Conseils, qui lui faisait part
que 1’AssemblAe des mulAtres et n&gres A Paris dem andait lejo u r
ou il plairail A la SociAlA de recevoir leurs envoyAs.
Lecture a ete faite d'une lellre du commerce du Havre qui
annonce que les nAgociants el orm aleurs de celle ville refuseront
le passage A tons les mulAtres el nfcgres qui voudronl s en relourner
dans les lies.
Lecture a AtA faite d une lettre particuliAre de II., R. el B. de
Bordeaux, qui annonce que les nAgociants de cette ville son! dans
le meme dessein, el qui porle qu’il y aurait le plus grand danger A
laisser PAssemblAe Nationnle prononcer su r la libert.6 des nfcgres
et les interAts des colonies, dont ils n ’ont aucune connaissance.
MAmes dispositions des nAgociants de Nantes.
M. de Joly, A la tAle de six mulAtres, est enlrA et a dit que les
citoyens de tons les Atats avaienl AtAadmis A nom m er des dAputes
A PAssemblAe Nationale, et que les mulAtres seuls avaienl AtA
oubliAs dans les AssemblAes AlAinentaires de Saint-Domingue pour
nom m er les reprAsentanls; que les mulAtres se sont assemblAs
pour porter leur dem ande A PAssemblAe Nationale. Cette demande
a deux objets : le prem ier d ’oflrir 1'hommage de leur respect et de
leur devouem ent: le second consiste A rAclamer I'eniier exercice
attachA A la liberte, et que les gens de couleur s'estim eraient heureux de tenir de la bontA des AmAricains ce qu’ils sont en droit
d exiger et ce qu'ils sont decides A deinander a PAssemblAe Natio
nale.
I n aulre objet plus im portant encore a Ate AnoncA dans le
mAmoire de M. de Joly : celui de donner la liberte aux mulAtres
qui naftraient d une femme esclave et d'un liomme blanc.

Seance du lO septembre.
II a Ate dAcide qu'il serait Acrit une lettre A M. de Joly pour lui
dire que la SociAtA n'a aucun raractere lAgal pour s'occuper de cet
objet, et que cette demande ne peut Atre que de la competence d ’une
A ssem ble coloniale, regnliArement convoquee sur les lieux.
M. de Saint-Germ ain a rendu compte d ’une conversation qu'il
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avail eue avec Ie Ministre de la Marine, qui lui a donne l’assurance que toules les precautions qui sonl en son pouvoir
avaient 6td prises pour empecher le relour des nfcgres k SaintDomingue, et qu'il invite lous les colons k prendre de leurs
c6t£s toules les m esures convenables pour les em pecher d’y
retourner (1).
U ne r e c o m m a n d a tio n co m m e l a s u iv a n le sc r e ir o u v e /rC yu em m cn t
d a n s le s p r o c is -v p r b a u x c l lettrcs a d r e s s fe s p a r le C lu b a u x S o c ia l fs
d e colon s cn p r o v in c e :

« Recevez, m essieurs, nos rem erciem ents, pour les nouvelles
demarches que vous venez de lairc relativem ent au passage des
negres et gens de couleur : les m gmes motifs suhsistent, el if nous
sem ble que la prudence nous prescrit de persister dans ce parti
tant que le danger existera. »>

Mirnoirc de M. de Joly d 1'A ssem ble des colons dr I'hdtcl Massiac.
E x tra il:
« Le second (objet) cousiste k rCchuner ren tier, le libre exercice
des droits atlacbCs k la liberty. Ce mot seul nous dit tout. II exprim e
dans loute leur 6tendue les reclam ations que les citoyens de cou
leur sont enfin determ ines k form er......
« Veuillez done, Messieurs, jeter sur cette classe infortunee des
regards que la nature, la bienfaisance et l'humanitC doivent 6galement altirer.
« Rappelez-vous qu’ils sont hom m es libres et citoyens; n'oubliez
pas qu’aux term es d une des plus anciennes lois de la colonie, de
I’Cdil de 1685, les alTranchis doivent jo u ir de tous les droits de
citoyen ; adm ettez-les k une concurrence qui honorera votre ju s
tice; arrachez pour jam ais les gens de couleur a I’esclavage, et cet
aveu. cette declaration de votre part enchaineront pour jam ais des
co*urs qui peuvent etre aigris par une injustice, mais que vos refus
inCuies ne pourront jam ais aligner. »
S iy n d : D e J oi. y .

(1) En e(Tet, les negres fonJaient, dans les ports de rranceoii ilsetnient
rassembles, des soci£tes avec des huts d'em mcipation pour leurs fi bres
des lies. V

V ^j. coorth.

10
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N o u s jo ig n o n s ti ces d ocu m en ts cette le tlr e a d r e s s te d M essieu rs les
m e m b r a d e l a S o c it t t d es c o lo n s fr a n r a is d L a R o c h e lle sa n s d o u te
p a r l a S o c it t e d e l' H o te l M assiac. E l l e n est p a s sig n ee.

,

Paris, 16 janvier 1790. v -

Nous avons lieu decroire que la motion qui devait £tre faite pour
l'abolition de la traite n’aura pas lieu pour le m om ent: les auteurs
attendront que les principes philantropiques mais anti-politiques
de la Soci6t6 des Amis des Noirs aient fait plus de progres encore,
et que I'agitation dans laquelle ils voient les colons et le commerce
se soit calmge.
D an s un m em o ire cfu n L u ca s d e R leu re d la S o c i t t t d e I'H dtel de
M assiac n o u s voyon s q u e q u a n d on a su q u 'il H a il p r o p r i t l a i r e d
S a in t - D om in gu e on a f a i t d e g r a n d e s d iffic u lt# * p o u r I'a d m etlre d a n s
la S ocitt# d es A m is d es N o ir s . I I v o u la it e n f a i r e p a r t ie p o u r m o n tr e r
a u x p h ila n tr o p e s e x a ltts le r t e l tta t des ch oses, et f a i r e t e h e e a u r
d isco u rs e n fla m m ts p a r le s q u e ls on le u r f a i s a i t v o ir l e s c la v a g e sous
un j o u r o d ie u x d e to r tu re .
B e a u c o u p d e p a p i e r s le ttr es et m tm o ir e s d e VH 6te l M assiac ien d en t
a p r o u v e r q u e le s n eg res n e s o u l p a s m a lh e u r e u x q u its n'onl p a s
dem an d# la lib e r tt q u o n veut le u r a c c o r d e r , q u e l a tr a ite q u o n veut
abolx r est p r t / t r a b l e au so rt g u i l e s a lte n d a it en A fr iq u e q u a n d les
v a in cu s tta ie n t b r u its p a r les v a in q u e u r s qu 'eu /in les c o lo n ie s les
c o lo n s le co m m erce c l p a r con sequ en t la n a tio n /r a n g a is e ser o n l
r u in ts s i les p r o je t s d e la S o c it t t d es A m is d es N o irs r tu s s is s m t

,

,

,

,

;

,

,

(1).

IX

Projet d’adresse a l'Asseinblee Nationale,
delibere
en TAssemblee de la paroisse de Port-au-Prince,
et deliberation en date du 17 juillet 1791.
L’adresse critique le Comit6 colonial pour avoir fait le (16cret du
12 octobre 1750 « provoqu6 par la prevention et I’int^nH pnrliculier ». Kile lui roproche d’avoir status sur l'6tat des personnes de
la colonie sans avoir consults « le vteu libre et spontau6 des colons»».
\ \ ) Arch. Nat. I) xxv, 8.'».
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Personne, dans rAssembl£eNationale(l), n’a de mandaldelacolonie.

« Sui* quoi pout-on s ’appuyer pour nous forcer & recevoir une loi
qu'on nous dit (Hre dictee par la politique et par la raison, m ais qui
n est pour nous qu’une loi de sang, d an arch ie et d'indignation? »•
Et ensuite :
« L'esclavage est dans la colonie le pivot de son existence et de sa
prosp6rite; c'est & ce prix, c'est par les travaux des esclaves que
vous connaissez le sucre en Europe, et que votre comm erce, votre
m arine, votre em pire predom inant tiennent le prem ier rang.
« De cet 6tat de la nature, de cette race esclave est nee, par la
necessity et le besoin im perieux de la nature et du plaisir, une
caste nouvelle dont l’existence, les p ro p rie ty sont, sous lous les
points de vue possibles, le fruit de l'am our, de la bienfaisance et
de la g6u6rosit6 des colons. II existe done dans les deux extremes
que form ent le noir et le blanc, des nuances, des m odifications, des
progressions, des liens el des devoirs qu’on ne saurait tout d'un
coup renverser, an 6antirct ddlruiro.
« ... Si les dangers d'accorder a des negres ou homines de couleur
libres une liberty, une puissance politique avant que la succession
graduelle et progressive du tem ps ait en quelque sorte eflac6 la
tache de l'esclavage dont ils sont ft peine sorlis, sont des dangers
certains, incalculables et altentatoires a l’existence, ft la sOrete du
corps politique de la colonie; si, pour sentir 1'empire et la force de
cette habitude, de cette loi si n^cessaire, il faut, d'aprds l'accord
univereel de toutes les maximes de la legislation, £tre sur les lieux,
etre m em bre d'un Etat pour connattre ou statuer sainem ent sur ce
qui convient aux membres, aux citoyens decet E tat; si la prosperity,
la splendeur enfin de Saint-D om ingue sont un efTet necessaire de la
soum ission, de l'ordre qui doivent regner dans les ateliers, com 
ment supposer cette soum ission, cet ordre, lorsque la classe intermediaire qui se trouve entre les deux extremes, abusee par ses
folles pr6tentions et plus encore par votre iinpolilique decret, agira
sans cesse pour pouvoir pr6dom iner sur la race ou elle tient par ses
rapports, par les liens du sang, de l'habitude et de I'affection, en
sens contraire de la volonty des colons qui ont tout fait pour la
colonie, et ft qui la colonie en quelque m aniere appartient.
« Ce d£cret n'est que l'eflet d une rage 6jflr6n6e de religion et non
I'efTet reflychi des maximes d'une sage constitution (2). >»
(!) Legislative.
(2) Arch. Nat. Dxxv, 114.
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X

N" 13 de la correspondance de Julien Raimond
avec ses freres de Saint-Domingue
Lettre de J. Raimond
a Boisrond, Bourry, Labadie, Braquebais,
Labuissonniere et autres.
Paris, le IS avril 1) 1792.

Mes chers com patriotes,
Je crois pouvoir vous donner Passurance que le d6cret d6sastreux
du 24 septem bre de Pann6e derniere sera r<*voqu6 et que nous en
obticndrons un plus avantageux que celui du 15 mai 1791. P.elui-1&,
com me vous savez, n'accordail les droits de citovens qu'aux hommes
nGs de pGre et de mere libres; et tous nos autres freres qui n'avaient
pas ces qualities restaient encore sous la dependancc des blancs;
mai8 aujourd’hui Pespril public est si forint a Paris, les droits
sacrGs de l'hom m e sont si profondem ent graves dans tous les
cceurs, qu'on s’indigne que le dGcrel du 15 mai ait laisse une difference entre des hommes libres : il est vrai q u u n e brochure que j ’ai
fait paraitre n'a pas pen contribuG faire sentir non seulem ent
Pinjustice qu*il y avail dans ce dGcret, m ais inGme encore le danger
qu'il y aurait de m ettre aucune difference, soil par le degrG de
liberty, de lGgitimitG ou de couleur. J ’ai fait distribuer cette bro
chure ^ la SociGte des Jacobins, qui soutient puissam m ent nos
droits; et, d'apres les principes purs des inem bres qui com posent
cette Societe, nous devons tout espGrer.
Nos dGfenseurs se m ultiplient A I’inlini; r est qui, des hommes
qui m arqueut le plus dans la Revolution, parlera et ecrira cn noire
faveur. Tous les journalistes mGme ii l’envi Pun de Pautre, Gcrivent
i*» noire avantage. Prudhom m e surtout met dans ses devolution de
Paris les morceaux les plus forts. J ’ai GtG le voir et lui porter des
notes: il m 'a dit de les lui laisser et qu'il les ferait rGdiger, ce qu'il a
fail avec une intelligence etonnante; vous en jugerez par quelquesuns des num eros que je vous envoie ; vous verrez qu'il noconfond
plus, coinme il Pavait fait par erreur, noire cause avec celle des 1
1 Erreur de date : il doit falloir lire 15 mars.
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esclavcs, (lout tout le monde convient qu’il serait im politique de
s’occuper dans le moment present.
Plusieurs autresouvrages ont paru en faveur de noire cause; un
surtout, ayant pour titre : Petition de Mina, d6crit toutes les atrociies comm ises par les blancs a noire ggard, et donne les plus
grandes lumifcres sur tout ce qui s e s t passe ii Sainl-D om ingue; cet
ouvrage est de M. Milcenl, creole blanc et temoin oculaire; il a
beaucoup travailie pour noire cause sous l’anonym e, parce qu’il
craignait que ses biens au Cap fussent ravages par ses com paIriotes les blancs; mais aujourd’liui il pense qu'il n'aura plus rien ii
craindre, et que nos droits nous seronl rendus.
Mes occupations doublent dans ce moment ou nous approclions
de celui oil lA ssem biee Rationale va prononcer sur noire sort. Je
vois sou vent beaucoup de m em bres de cetle Assembiee, et tons me
disent que nous ne devons rien craindre, que les principos sont
pour n o u s; et (| ue, si 1'autre A ssem ble (I) a ete in juste a notre 6gard,
il n ’en sera pas de rapine de celle-ci. Tout cela me donne le plus
grand espoir et je brule du desir de pouvoir vous annoncer bientrtt
que nous serous enfln comptes au rang des ciloyens (2).
XI

jExtrait du prooes-verbal de IAssem biee Nationale
du 21 avril 1792.
Les homines de couleur r^sidanls en France sont adm is a la
barre; ils viennent rem ercier 1'Assembiee du decrel qu'elle a rendu
derni^rem ent en faveur de leurs freres des colonies ; ils protestent
de leur soum ission a la loi et prom ettent d ’employer tous leurs
moyens pour retablir l'ordre et la paix dans nos iles. M. le presi
dent leur r6pond et les invite a assister & la stance.
On dem ande l’insertion du discours au proc6s-verbal, avec m en
tion honorable; l’insertion aussi de la r£ponse de M. le president;
l'iinpression. la distribution et l'envoi de l un et de 1'autre it toutes
les colonies fran^aises. Toutes ces dem andes'sont adoptees. Suit la
teneur du discours :
« Legislateurs, apres de longues et cruelles persecutions, il nous 1
(1) La Conslituante.
(2) Arch. Nat. I)xxv, H i.
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csl. perm is enfin desp^rer des jours plus hetireux. Dftjft voire
presence et l'asile de la liberty nous foul oublier nos malheurs.
<« C'est ft vous, Messieurs, qu'il 6tail rdservd de porter un regard
bienfaisant sur les colonies, pour y dtHruire le dernier et le plus
d6sastreux des pr£jug6s; c’est a vous qu’il appartenait de rtfgen6rer les colonies, pur cetle v£rit6, quo le bonheur de Louie society
depend de legality des droits, qu'elle seule pent dtablir la prospe
rity sur les bases yternelles de la justice. L6gislateurs, recevez nos
bom inages; recevez ccux de nos fibres, les hommes de couleur et
negros libres: ils vous parlent par ma voix ; ils jureut de consacrer
au service de la nation, au sou lien de la loi et de la constitution, le
sang qui leur resle aprfts les horribles com bats qu'ils ont soutenus,
tant6t pour sauver lours concitoyens, tantOt pour se soustraire ft
leur aveugle fureur.
« Ils jurenl solennellem enl d’oublier loutes les persecutions
qu’ils ont yprouv6e8, pour ne se souvenir que du jo u r heureux oil
par la plus sage des lois, vous rendez la paix aux colonies, la pros
perity au commerce el des citoyens a l’ytat.
<« Pour nous, Messieurs, eonstam m ent d6vou£s ft la constitution, ft
la defense des droits de nos Ingres, au retablissem ent de l’ordre et
de la paix dans les colonies, nous olTrons nos services; aucun sacritlce ne nous coil tern pour rem plir ce devoir sacrft, nous sommes
lixfts en Prance, nous y avons transporte nos proprifttes et nos
fam ilies; et cependant nous sommes prets ft les abandonner,.ft
renoncer ft une vie paisible, et a braver tous les perils, si nous pouvons fttre utiles dans les colonies, soil pour y eteindre des haines
que des circonstances m alhcureuses y ont fait naltre, soit pour
porter nos frftres de couleur ft aider de tous leurs moyens les blancs,
reparer les pertes qu’ils ont pu faire, el contribuer enfin au parfait accord qui doit rftgner entre tous les citoyens ».
R aimond , du S o u ch et , d e S aint -R fal ,
P oiza t , Klbuby , S a in t -A lbert , L am otue ,
P e r r ie r , S a ir t -A udb , C olon .

S ig n

Reponse de M. le Prdsidenl :
« L’Assemblye nationale n'a point exercft envers vous un acte de
bienfaisance ; mais elle a rem pli Pun de ses prem iers devoirs, en
proclamant vos droits ft legality politique; ces droits. Messieurs,
vous les teniez de la nature; et ce n'fttait point dans le code d'un
pcuple qui a fondft sa liberty sur ces lois yternelles, qu'un odieux
prftjuge aurait pu en restreindre ou modifier l’exercice.
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« Nous offrez de renoncer A la douceur d une vie paisible, pour
aller dans les colonies porter A vos concitoyens des secours et des
consolations; vous voulez consacrcr tous vos efforts au soin d’y
rapprocher tons les esprits el d ’y Ateindre les haines ; vous voulez
proliter de I'heureuse influence que vos vertus et vos talents vous
donneront su r l'esprit do vos frAres de couleur, pour les engager A
aider les colons blancs A rAparer leurs pertes, et fonder ainsi sur
les liens de la plus douce fraternity les bases de la prospArile
commune.
« L’AssemblAe nationale applaud it A votre gAnAreuse resolution ;
cette mission purem ent volontaire n’en deviendra que plus hono
rable ; et le civisme qui vous on a inspire l’idee est un gar ant
infaillible de votre succAs.
«« l.’AsscmblAe recoil vos sernients, agree votre hom m age et vous
accorde les honneurs de la seance »>.
C o U a tio n n i d C o r ig in a l p a r n ou s s e c r e ta ir e s d e l' A ssem b lee n a tio 
n a le . A P a r i s c e 2 1 a v r il 1 7 f)2 .

B r £ ahd , S arauric , M a il iie , D umolard .
N o te d e J u lie n / la im o n d

.

«• Si MM. Page, Brulley, el les colons blancs qui Alaient A Paris A
l’Apoque de la loi du 4 avril, Peussent sincArement aimAeetdesirAe,
ainsi que le rapprochem ent des blancs et des homines de couleur,
et qu'ils eussent voulu faire une abnAgation de tout res«entim ent,
en un m ot qu'ils eussent yt6 Ions aussi sincAres que les hom ines de
couleur, ils eussent plus fait: ils eussent 6crit A leurs com patriotes
blancs dans le sens que nous avons ycrit aux hom ines de couleur.
Avec cette dAmurche et ces m esures, les troubles de la colonie
ytuient eleints pour loujours; mais l’orgueil des colons blancs ne
pouvait se plicr A cette fraternity, qui seule pouvait faire renattre
J’ordre et la prospAritA dans les colonies » (1).
il) Arch. Nat. Oxiv. 114.
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XII
Extrait de la correspondance de Julien Haimond
avec ses freres de Saint-Domingue,
et pieces qui lui ont ete adressees par eux.
Letlre de l.abadic n ./. Haimond.

9 juillet 1702, AColline (SaintDomingue).

Cher ami,
J’ai regu la lei Ire que vous m'avez fail PamitiA do m'ocrire le
8 avril. II y a environ un mois, revenant de LAogane, j’Alais ASaintLouis oil il y avail une deputation de blancs et d’hommes de couleur, des Cayes, des paroissesde Torbeck, Coteaux, etc.; los blancs
de ces pnroisses Ataient des AmigrAs rAfugiAs aux Cayes dcpuis plusieurs mois. C’Atait pour concerter les moyens de faire rentrer les
nAgres insurgAs de ces pnroisses; on est convenu quo les habitants
planteurs choisiront un endroit pour confArer avec les homines de
couleur. Le gAnAral (1) avail fait promulguer deux proclamations
concernanl le dAcrel, qui n’a AtApublic ici. aux Cayes el ASaintLouis, que du 21 au 23 juin, parce que le dAcret ne lui Atait pas
encore arrivA officiellemeul.
L'assemblAc provinciate, qui Pavait regu par ses dAputAs A
I’Association nationale, avait arrAtA le 27 mai quelle s*y conformalI
et priait le gAnAral de le faire exAcuter.
Le gAnAral e*tau Port-au-Prince depuis le 26 juin, c'est-A-dire en
rade; il Acrit A bord du Jupiter Atoutes les paroisses de LAogane
d'envoyer des hommes de couleur A Bizoton pour empAcher que
person lie ne se sauve.
Je fis part de voire leltre du 8 avril a MM. les AmigrAs qui Ataient
ASaint-Louis le 20 juin. M. Berret, maire de Cavaillon. Pa vue avec
plaisir ainsi que lous; il m’en demanda copie et me promit de la
faire insArer dans la Gazette des Cayes.
J’ai toujours prAchA voire doctrine et quoique j’aie AtAassassinA.
emmene A pied, mis A la barre, j'ai toujours recoinmandA A nos
gens d’Atre honnAtes et de porter respect aux blancs, qui ne pouvaienten abuser depuis qu’ils avaient acceptA le concordat.
Au mois de dAcembre, PAssemblAe coloniale a cassA le concordat(I)
(I) M. de Blanchelande.
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el Ic Irnite de paix. Les habilanls des Cayes onl 616 nssez bons
pour lui obeir; iIs onl 616 assoz bons de sacrilier leurs propri6l6s
pour conserver le pr6jug6 plutAt que de sacrilier le pr6jug6 pour
conserver leurs propri6l6s. Ilsen sont fach6s e». au repenlir, mais ce
repentir ne peul les indemniser des depenses el des pertes qu'ils
onl faitcs.
A l’arrivee de MM. Mirbeck, Roume el Saiut-L6ger, ils onl 6cril
en France pour demander des troupes conlre les gens de couleur;
ils 6taienl guides par le g6n6rnl (qui n avail pas voulu accepter le
concordat et qui aurait garanti les parties de 1'Ouest el du Sud el
6pargn6 bien du sang qui a 616 r6pandu) et les Assembles du Cap (I).
Ils ont bien chang6 de religion.
Nous ne saurions donner trop d’61oges AMM. de Saint-L6ger et
Koume; nous avons vu leurs lettres avec bien du plaisir; pour
M. de Mirbeck, je n'ai vu que son premier discours; il est vrai qu'il
6lait arrivant et devait se senlir du Cap.
Yous devez vous imaginer la sensation qu a dtl faire ce decret
bienfaisant parmi les blancs; et, quoique ceux qui 6taient coalises
executaient le concordal, il est certain qu’ils n’y croyaient guere.
Le decret du septembre ayanl mis notre sort entre les mains de
I’AssembMe coloniale, ils component avec raison que cette Assem
ble n’aurait pas prononc6 en notre favour.
Le g6neral qui a du avoir recu dans son temps le d6cret du
7 d6cembre, tenant le secret, sollicitait FAssemblAe Aprononcer
sur notre sort avant la connaissance de ce d6cret;et el le disait
qu’elle ne prononcerait qua lorsque leshommesde couleur auraient
mis ban les armes. M. de Rlanchelande qui aurait dfi 6tre juste, ne
cessait par ses proclamations de nous avilir, et, dans celle qu’il a
faite AI’occasion du d6cret, il n’a pu s’emp6cher d’ajouter que nous
devions toujours regnrdcr les blancs comme nos pores et nos bienfaileurs; nous avons cru y voir un ordre; car, apr6s avoir 6t6 cause
de la inort funeste d’Og6, de Gbavanne, le sang-m616 ne lui doit
qu'obAissance, mais reconnaissance AMM. de Saint-L6ger et Roume.
Dites-nous, je vous prle, quel elTeta produitla leltreque l’Assembl6e a 6crite aux 83 d6partements el aux Chambres de Commerce1
(1)

N o te a u h a s d e la p a g e : C e c i p r o u v e , c o m m e j e i a i t o u jo u r s d i t , q u e
la r u p t u r e d e s c o n c o r d a t s p a s s d s e n t r e le s h o m in e s d e c o u le u r e t le s b la n c s
a v a i l c a u s d le s p l u s g r a n d s m a t h e u r s . E t e 'e s t I 'A s s e m b l e c o lo n ia le q u i le s
it f a i t r o m p r e .

v
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pour demander 20.000 homines & I'Assomblee Nationale et au Roi
pour nous exterminer (1).
20.000 hommes, grand Dieu! Avec quoi les auraient-ils nourris?
llsauraient porte la famine au continent et aux iles espagnoles, ou
ils auraient pu tirer des nnimaux, car ceux de tout® Hie espagnole
ne les auraient pas nourris quinze jours. Lorsque I'on projetait de
prendre la Jamaique, il n’y avail pas 15.000 habitants. Edfin le
decret a ete re^u partout et avec beaucoup de plaisir corame un
terme Aleurs maux (2).
XIII

Extrait de la lettre du Commissaire Roume
a Larchevcque-Thibaud.
28 aout 1792.

... Allez plus loin. Monsieur, etsoyezconvaincu que cette pretendue
magie des trois couleurs ne pouvant plus exister, il faut necessairement reformer toutes les idAes du systAme colonial, qui n’Atait
appuyg que sur cette base imaginaire; loin qu'il faille done A
l’avenir se rendre avare sur les atTranchissements, le bon sens
indique qu’il faut accroitre le nombre des hommes libres; si Ton
veut eonserver des esclaves, ce meme bon sens ne dicte pas moins
qu’il faut pardonner toutle mal fait jusqu’ici par les esclaves, cl. en
outre, r6compenser ceux des rAvollAs qui contribueronl le plus au
rctublissement de 1'ordre, en leur donnant des liberies.
11 ne faut pas s’lmaginer non plus qu’il soil possible de trailer A
r&venir les esclaves comme on le faisait autrefois : la revolution
s’est (Ueridue jusqu’Aeux; ils onl acquis du raisonnement et plus
qu on ne le suppose; ils onl reconnu leur force ; les contre-r6volulionnaires, les blancs, les citoyens de couleur les onl tour A tour
remit cs, leur onl fait des promesses... Il faut done les ramener par
la raison, les rassurer sur la crainte des vengeances, etfaireun code
qui leur assure toute la somme de fAlicitA compatible avec l’esclavage... (3).1
Note a u h a s d e la p a g e c e t t e a d r e s s c a iU e/Jectivement envoyte a v e c
profusion a u x 83 d e p a r t aments, nous I'AstmbUe Conslituante.
(2)
Arch.
Nat.
Dxxv,
114.
(3) Arch. Nat. Dxxv. 114.
(

1)

:
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Extrait du Requisitoire de M. Larcheveque-Thibaudy
procureur-syndic de la commune du Gap, 1" aout
1792 (1).
... Ouvrqnsdonc enfin les yeux; interrogeons les <*v6 nemenls qui
sesont passes et qui se passent encore sous nos yeux; cessons de
nous 6t0 urdir sur la veritable cause de nosmaux; et tout nousdira,
tout nous convaincra qu’ils prennent leur source dans le dessein
forme d’operer une contre-rdvolution.
I.a loi du l avril est venue. NaturellemeDt, si les liommes de couleuret negres Iibres eussent 6 t<$les seulsqui eussent mis le poignard
et iatorche aux mains de nos esclaves, tout devait finir du moment
que cette loi a 6t6 acceptde. Au contraire, l’insurrection fait des
progrfcs, Ferabrasement augmente, la r6volte a gagne des cantons
ou les esclaves s’£taient mpntrls plus que soumis, ou ils s*6taient
rendus les defenseurs de lours maftres; le d£saslre enlin menace
de devenir general.
D'ou vientcela ? on ue pout plus dire ddsormais que ce soient les
citoyens de couleur et n£gres Iibres qui fomentent, qui attisent la
rebellion de nos esclaves; ils ont au contraire le mGme intent que
nous i\ la faire cesser.
II y a done une cause sourdequi travaille nos esclaves. Quelleestelle cette cause, si ce n est la fureur d’opdrer h quelque prix que ce
soil la contre-r6volution ?
Je veuxeroire que la philanthropic entre pour beaucoup dans les
malheurs que nous 6prouvons; raais cette philanthropie n’y entre
que comine instrument, et non pas comme cause. II fallait aux
contre-r6volutionnaires un appftt qu’ils pussent presenter a nos
esclaves pour les soulever contre la servitude; ilsl'ont trouv£ dans
la Declaration des Droits de 1'Homme : mais, sans les contre-r£volulionnaires, jamais cette declaration n'eut produitsur nos esclaves
une impression assez forte pour les faire passer tout d’un coup,
comme on l’a vu, de la soumission la plus parfaite aux derniers
exefes de la rdvolte.
Suivons les 6veneinonts : quand est-eequ'a commence l’insurrection de nos esclaves ? le 23 aoilt 17111; et deux ans auparavant avait
paru la Declaration des Droits de PHomme; depuis deux ans cette(I)
(I) Imprime par ordre de la Commistion Nationale Civile.
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dftclaration avail retenti dans lout l'univers, el, pour nc parler quo
de Sainl Domingue, jusque dans ses triples montagnes, sans que
nosesclaves eussenl tgmoigne la inoindre envie de s'en pr^valoir,
el se Dissent relftchelemoinsdu monde du respect el de I'obGissanec
qu’ils nvaienl eus jusque-pour leurs mailres.
Ce n’est done pas la Declaration des Droits de l'Homme qui leur
a fait briser leurs chaloes.
La nouvelle du dAcret du 15 mai arrive dans la Colonie, et les
esclaves ne font pas encore le moindre mouvement.
Enfin arrive celle de I'evasion du Roi, du 21 juiu suivant, et cette
nouvelle semble £tre le signal de l'insurrection. La revolte de nos
ateliers delate pen dejours apres, et avecelle cominencent les assassinats, les incendies; et. aussit6l nosesclaves out des fusils, des
canons, toute espece de munitions: et le mal s'accrott avec lant
de violence, avec taut de rapidity, que ses progrfts etonnent
autant qu'ils consternenl ceux inemes qui croient qu’on ne doit en
chercher la cause que dans le desir de briser tout ft fait un joug
qu’on a commence ftsecouer....
Fin de la citation in extenso. — Larchevftque-Thibaud constate
ensuite avec surprise que les negres sont tous pour I'ancien regime,
(jue ce ne sont pas les philanthropes qui les ont incites ft la rftvolte,
sans cela ils leur eussenl mculque le goftt des formes populaires
introduces par la Constitution.
Le but des contre-revolutionnaires. selon l’auteur du pamphlet,
est de ruiner Saint-Domingue, et peu ft peu la mftre patrie.
Le remfcde ? une surveillance etroiteet l’union (i).
s

. XV
Representation
faite a MM. de Mir beck et de Saint-Leger
par M. Ronme.
Nous sommes tenus, sous noire responsabilite, d’accorder aux
esclaves revolts les benefices de la loi du 15 d6cembre dernier.
Farce que cette loi faite d'abord pour la France, 6tendue ensuite
aux colonies par celle du 28 septembre, se sert depressions
gftn6rales, nous ne pouvons pas en retrancher des individus, sous
(1) A rc h . N at. D x x v , <14.
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prdtexte qu'ils ne sont pas libres, aussit6t qu’il nous est noloire
que leurs crimes sonl des fails relatifs k la Revolution.
Munis do Ions les pouvoirs nationaux k refTet do maintenir, eu
consequence do r<Hablir, l’ordre el la tranquillity politique 6 SaintDomingue, nous ne devons pas inoins ex6cuter les dtfcrets relatifs
aux coloniesqui ont condescendu aux rnodiflcalions que n^cessitent
lesscirconstances locales de leur population, et ce double but me
paralt <Hre complement atleint dans la proclamation ci-dcssus...
Les posies miliiaires Otablis par M. le G6neral ne seraient plusen
otat de se d6fendre, s'ils ytaient s6rieuseinent attaqu6s. II est vraisemblable qu’ils le seront et que la r6volte des esclaves s’6tendra
d une extremity k Paul re dela colonie, si nous ne parvenons bien vile
a faire rentrer dans le devoir les revolts de la province du Nord...
Mais par une gnice sp6ciale de la Providence nous jouissons d'une
puissance morale qui sernble surnaturelle; elle a influ6 jusque sur
les r6volt6s, et les a forces de recourir & nous dans toute leur confiance; et nous obtiendrons d eux lout ce que nous leur prescrivons
dans la proclamation, si nous ne perdons pas leur coofiance... (1).
XVI
Lettre des Commissaires reunis
de la Croix-des-Bouquets.
10janvier 1792.
Est-il vrais**mblable que le< nouveiles lois renversant les pr£jug6s et les distinctions fussent r6dip6cs nvec le dessein de changer
ce que plusieurs socles je despotisme n'avaient pu d6truire? Or,
dans I’ftge du despo'isine, les droits des citoyens de couleur ont 616
reconnus el sanctionnes par le Monarque. L’6dit de 1685 les appelle
dans la soci**te des Franeais k toutes les foactions, charges et
emplois que doit partager tout membra de la society; et Fon voudrait q ie les Apdtres de la liberty eussent *1*16 inoins jusies que
Louis XIV? Non, non; ils ont 61ev6, dites-vous, le citoyen non actif
au-dessus des plus grands princes; ils n’ont done pas voulu mettre
des Franvais proprietaires et planteurs au-dessous de tel on tel
autre individu. Ils ont appoly an partage de regality les nouveaux
domiciliOs, les .luifs et les homines que le pr6juge avi iss«it dans
(1) A rc h . N at. D x x v , 59.
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leur profession; ils n’ont done pas voulu en exclure des homines
indigenes d une conlrie fran^aise, des chritiens et des meinhres de
families utiles et vertueuses.
... 11 n est pas un fait dans l’oeuvre de la K6volution, il n'est pas
un mot dans le livre de la loi, il nest pas une pensie dans les dis
cussions qui ont itonni les Tyrans, qui puissent prouver que les
ligisiateurs de l'Empire n’ont pas eu 1intention de comprendre des
personnes de couleur parini des citoyens... (1).
X V II

Extrait d'une lettre des citoyens
de la paroisse du Orand-Gouve
aux Commissaires Nationaux Civ ils. Non datee (i).
Cette lettre trnite de Vinexeculion des dtcrets de liberty votts par
rAssemblee Rationale d Paris, inexteulion dont /’AssembUe CoIoniate
irrtgulitremenl constitute est coupable; elle est lout enlitre en faveur
de ieniitre liberlt Si accorder aux homines de couleur.
Dtcret du 24 dtcembre 179 /, art. 8. — Les lois concernant I’dtat
politique des hommes de couleur et nigres libres, ainsi que les
reglements relatifs b ces mernes lois, seront failed par les assem
blies coloniales actuellement existantes, sans qu’aucun dicret
antirieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit confiri
par le prisent article aux assemblies coloniales.............................
Suit une discussion sur Vintgalite de VAssembUe Coloniale :
... Qu*elle(3) lise l’article 57 de l’idit du mois de mars 188‘i; elle
y verra que les afVranchis doivent jouir des mimes avantages que
les sujets naturols du royaume, terre et pays de son obiissance,
encore qu’ils soient nis dans le pays itranger; qu’elle lise encore
1'article 58! elle y verra quo les mimes droits, privileges et immunitis leur sont accordis comme aux personnes nees libres, tant
pour leurs personnes que pour leurs biens. Qu’elle sache que les
hommes nis libres sont tgalemenl igaux en droit par la nature, la1
(1) Arch. Nat. D xxt , 39.

(2) Sans doute de 1792.

(3) L’Assemblee Coloniale.
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const it ut ion francaise et la constitution coloniale. Qu'elle sache
que I’affreux prcjug6 qui r£gnait k Saint-Domingue au mgpris des
lois, de la saine raison, de lutilite et des convenances locales
m£mes, huiniliait avec douleur et une jusle indignation des
hommes que la verlu avait assimiles aux v6ritables proprietaires,
ceux de couleur et negres libres. Qu’elle sache que ces hommes,
qu’elle voudrait retenir dans des liens, sont indigenes, les v^ritables
planteurs, les vrais reprSsentants de la colonie, et dont le nombre
excede en population les quatre-sixiemes, —et que le reste n’est
que coimneryant, planteur europeen, — qui defend encore des
droits r6els et m£connus contre des Emigrants, des etrangers et
de vrais destructeurs d une soctete douce et paisible. Qu'elle sache
que ces hommes de couleur et negres libres sont nos frfcres. nos
enfants, nos amis, et qu'eux seuls sont noire soutien contre nos
ennemis in(6rieurs et notre security commune 1).
XVIII
Amnistie generale
proclamee sur l’ordre du Hoi et de la Loi.
Projet de proclamation presente par M. Houme d ses collegu>s
le 15 cUcembre 1791
(les autres Commissaii'es Nationaux : M. dr Mirbeck
et M. de Saint-Ltger.)
D6crete une amnistie g6n6rale aux esclaves d6port6s qui renlreront dans l’ordre, mais. a condition qu’ils remettent leurs arines, se
fassent inscrire, etc., etc.
Article 7. — Nous ddclarons enlin ft tons les esclaves de la colo
nie que les personnes qui peuvent leur avoir dit que l’Assembl6e
Nationale ou le Roi leur accordait trois jours par semaine ou
d'aulres privileges de cette nature les ont tromp6s, et n’ont employe
ces mensonges que pour les engager ft troubler I’ordre public. Nous
ordonnons au contraire ft tous les esclaves, au nom de la nation, de
la loi et du Koi, d'obgir avec une entire souinission & leurs
inaitres, et nous leur dftclarons que VAssemble Coloniale est seule
oomprttente po«r faire les lois et n>glements relatils ft eux et ft la
police des habitations.
(1) A rc h . N at. D x x v , 1-13 I).
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Nous leur declarons, en outre, que le pardon qui leur est accords
aujourd’hui est un desAvenementsextraordinaires dela Revolution,
quil n’arrivera plus, et quil ne peul porter atteinte ni aux droits dc
1’Assemble Coloniale, ni a ceux des propriAtaires (ly....
XIX
Extrait d’une lettre,
emanant de Saint-Domingue et non datee.
mais probablement de 1792, et non signee.
... II restait encore une resssource aux colons : celle de prononcer
l'egalite des citoyens de couleur et de s’occuper de suite de la for
mation d un code, qui, en adoucissant le sort des Africains, les
engageAt &mettre bas les arines, et lit Adore dans leur sein l'espoir
d’un avenir plus heureux. Mais l homme affame de richesse chez
lequel tout sentiment d’humanilA est eteint, mais l’egoiste qui ne
calcule son bonheur que sur les travaux penibles et excessifs du
malheureux qu’il epuise, qu’il sacrifie A son ambition, raisonnentils? La France enfin est instruite, le peuple gemit mais ne sail pas
r6!rograder... le Franeais ne respire que vengeance, s’embarque
avec precipitation, vole au secours des colonies, voit avec indigna
tion le mdpris que Ton a fait des citoyens de couleur, et leur apporte
le decret qui leur accorde le droit de citoyen actif; Ason arrivee A
Saint-Domingue, I’aristocrate recule d'etlroi et les demi-patriotes
roUgi'Sent du bienfait que la nation accorde A leurs enfants, Ades
etres infortunes (|iii, pour etre nAs sous un autre hemisphere, ne
devaient jamais Aire des homines. Ce decret enlin est mis en vigueur
par des soldats citoyens, prAts a verser jusqu’Ala derniAre goutte de
leur sang pour sa pleine et entiere execution. Trois commissaires
civils accornpagnent les troupes, proclamenl eu\-memes le decret
et font mettre en vigueur la loi du 4 avril. Les citoyens de couleur,
abuses par les aristocrates, rougissent deleur erreur, abandonnent
les negres el viennent parmi les blancs jouir <les bienfaits de la
niAre patrie. Mais le mal est fail et il n'est plus au pouvoir des commissaires de. 1(5 faire cesser. Mais la colonie est incendiee, ravagAe,
definite. Mais les negres soul arniAs et rAclament les droits de
1’bomme. IIs se sontlevesen masse; ce n’est plus.qu’un cri gAnA(I) A rch . N ut. I)x x v , 1-43 D.
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ral : ou la liberty ou lu mort! Quel parti prendre? Les Africains
murmurent et viennent dans les cordons de Test et de I'ouest
insulter aux mu litres en leur disant: « L&che* que vous etes! Avezvous ouhlit que c’est dans noire sein que vous avez pris naNsance?
Avez-vous oublit que c’est sur nos corps que vous vous etes elevts
a la liberty? avez-vous oubli6 que c’est pour vous venger que nous
nous sommes armts el battus? Et vous nous abandonnez, et vous
tonrnez vos armes contre nous!... Allez dire aux Barbares qui vous
commandent que nous ne nous rendrons jamais; que la liberie esi
faite pour tous les homines; que nous ne sommes pas des animaux,
et que nous saurons mourir >•(I j.
XX
Reglement sur les proportions du travail et de la
recompense, sur le partage des produits de la
culture entre le proprietaire et les cultivateursy par
Polverel, commissaire civil de la Republique,
delegue aux lies fran^aises de lAm erique sous le
vent, pour y retablir l'ordre et la tranquiilite publique,
7 fevrier 1794.
... Les ennemis de la liberty avaient predil qu’on n’obtiendrait
jamais aucun travail des Africains libres; qu'ils pilleraienl. qu its
devasleraient, qu’ils brOleraient tout, qu’ils egorgeraient tous les
anciens libres blanes et de couleur. On a rapine affirme dans des
lettres circulaires distributes dans diflerentes paroisses que tels
etaieot le desseiu et 1'espoir des Lomrnissaires civils. Kb bien, les
Africains out tie dtclarts libres, ils onl ete pendant trois mois
livres &eux-memes, sans lois eoactives ni repressives. et ils n’ont
ni pille, ni dtvaste, ni hrt’ile. ni egorge; l’ordre s’est retabli dans
les ateliers, il s y inaintieut; les insurgts, qu’on appelait brigands,
ont tous repris le travail ou se sont ranges sous les drapeaux de la
Rtpublique et combatleni pour elle.
Suit !e detuil du rtg lenient du travail des citogens africains (2).
(1 Arch. Nat. Dxxv, 59.
(2) A rch. Nat. Dxxv, 114.
J.
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Conspiration devoilee d’une horde d’hommes de couleur de Saint-Do min gue contre la Repnblique et
contre les blancs.
Riglemenls el proclamations du g in ira l Laveaux
et de I'ordonnateur //. Perroud; adresstls au Oirectoire par Perroud.
I'hiladelphie, an V de la Republique.

Rtcits des rtveltes... de Vorganisation resultant du decret de libei'te
gtnirale proclamte par les Commissaires civils, le 29 aoul.
/teglenient pour les habitations.
... Ce decret de liberty naccorde point le droit de ne rien*faire :
l’homme est 116 pour le travail, et la proclamation qui accorde la
liberty y assujettil tous les Cultivateurs, et flxe les salaires de leurs
travaux par le tiers du revenu de H abitation , le droit de subven
tion prelevG.
II faudra un gGranl su r chaque habitation. Tous les nGgres seront
tenus de travailler, sauf en cas de m aladie, slnon seront m is deux
nuits de suite h la barre.
//ref, toute une rtglementation gui ne ressemble guiire d la liberty.
(ArrGtG signe le 12 janvier 1794. par Lavkaux et P ekroud.}
E t ce passage de la /in du rapport de Perroud :
... Je n ’ignore point que des homnies qui ne cherchent point it
connaltre la sublimity de noire constitution el (jui ne calculent que
d ’apres leurs vues Gtroitcs ou ne veulenl consuller que l'intdrdt
particulier, regardent comma chiinerique le rGlnblissement des
Antilles avec la liberty genGralc.
La France, en brisant d’un sen I coup les fers de Tesclavage, a
suspendu pour quelque tem ps la prospGritg de Saint-D oiningue;
mais ello en a rendu les propriGtGs imm orlelles et a placG les plus
haules et les plus fortes digues outre cette partie et les calamitGs
qui pourront ravager d autros colonies. C’est une grande vGritG
dont il fuut bien se pGnGtrer.
Suivent des projets pour le rttablissemenl du commerce, de la

navigation, de la culture a Saint-Doming ue, pom •»/ at liver des colons
de France, ramener ceux gui sont rtfugite en Amerique, oil ils sont
aides par les Quakers (i).

Vu et adm is a soutenance, le 1(3 teviier 19253 :
Le Doyen de la Facullc des Lettves
de /'University de Paris,
FERDINAND BRUNOT

Vu et permis d'imprimer :
lx Hecteur de I’Academie de Paris,
P. APPELL 1
(1) Arch. Nat. D ix v , 114.
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